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Rina Harsuciningsih. K2205039. A STUDY IN TEACHING-LEARNING 
ACTIVITIES AT A DESIGNATED INTERNATIONAL STANDARD SCHOOL 
(A DESCRIPTIVE QUALITATIVE STUDY AT A DESIGNATED 
INTERNATIONAL STANDARD SCHOOL, SMP N 1 SUKOHARJO IN THE 
2008/2009 ACADEMIC YEAR). Teacher Training and Education Faculty, 
Sebelas Maret University, Surakarta, 2009. 
The objectives of the study are to describe the use of English in 
teaching-learning activities at Designated International Standard School, to 
describe whether the use of English in teaching-learning activities in this school 
can make the teachers and students communicate well, and to describe the 
strengths and the weaknesses of the use of English in teaching-learning activities 
in this school. The study of the teaching-learning activities especially in using 
English covers the objective of the use of English in teaching-learning activities, 
the syllabus models, the roles of instructional materials, the model of teaching and 
learning activities, the communication in teaching-learning activities, the teacher’s 
roles, the learners’ roles and also the strengths and the weaknesses. 
The research used descriptive qualitative method. The research was 
conducted in the second grade of Designated International Standard School, SMP 
N I Sukoharjo. The sources of the data covered events, informants, and written 
documents. The data were collected through naturalistic observation, interview, 
and document analysis. In analyzing the data, the researcher used interactive 
model analysis including reducing the data, presenting the data, and drawing 
conclusion. 
The result of the research shows some facts dealing with the 
objectives of this study. The first, the use of English in Designated International 
Standard School is not optimal. It is not appropriate with the vision and the 
mission of the program. The teachers focused more on the concept being taught 
rather than on the language the teachers and the students used. The second, there 
were still miscommunications in conducting communication through English. The 
communication was conducted both by using English and Indonesian language. 
The students still had difficulty in understanding the materials taught in English. 
When the teachers found that the students didn’t understand the materials taught 
in English, the teachers used Indonesian language in explaining the materials. The 
syllabus used in this school was the same as the regular class. The difference is 
that the syllabus in this school is written in English. The materials they used were 
also written in English. The teachers played roles as a facilitator and motivator. 
The teachers motivated students to improve learning by giving appreciation, 
feedback and reinforcement. The third, there were some strengths and weaknesses 
in using English as the instructional language in teaching-learning activities in this 
school. The first strength, during the teaching-learning process, the materials were 




process were written in English. The third, the techniques the teachers used were 
interesting and could motivate students to improve learning. Beside strengths, 
there were some weaknesses in using English as instructional language in 
teaching-learning activities in this school. The first, the teachers didn’t use 
English optimally. Secondly, the teachers didn’t pay attention to the language the 
teachers and students used.  
After analyzing the data and making conclusion, the researcher has 
some suggestions for both teachers and students. To the teachers, the teachers 
should increase the use of English in teaching-learning activities. They should 
improve their English mastery and fluency especially in vocabulary and 
pronunciation. To the students, they should be more active in teaching-learning 
activities in order to develop their language and to enhance understanding dealing 

























Ø Nothing Impossible 
Ø Do what you can do now 
Ø Stay hoping 
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A. Background of Study 
Government has paid attention to the education for a long time. It can be 
seen from the government’s seriousness in constructing the constitution including 
education problem. Its seriousness is stated in the opening part of the constitution that 
is: 
 “Tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia adalah 
melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah 
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan 
ketertiban dunia yang berdasarkan kehidupan bangsa, dan ikut 
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial” 
(Constitution Opening) 
 
To reach one of the aims as stated above, that is to develop nation’s mind, can 
be done through education. In accordance to the aim of the state, education is also 
regulated in the body of the constitution. 
“(1) Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan; (2) 
Setiapwarga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan 
pemerintah wajib membiayainya; serta (3) Pemerintah 
mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan 
nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta 
akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.” 





Government realizes how important qualified education in Indonesia is, 
therefore, government has to make serious efforts to improve the quality of national 
education. People’s need for getting more and more towards qualified education shows 
that education has become one of powerful and authoritative social life institutions, and 
also has important and strategic role in developing the country. Education has given 
significant contribution in developing the country from one period to another period, 
either before or after the independence of Indonesia. Various studies and experiences 
show that education gives broad benefits to nation’s existence. Education can create 
educated people who become the main pillar to develop prosperous society. Education 
has improved people’s awareness in order to make harmony and tolerance in diversity, 
and also to strengthen social cohesion and place nationality insight to create democratic 
people. In the other side, education also gives real contribution toward economic 
growth through educated workers mastering technology and having abilities.   
Education has an important role to develop the country. To make it better, 
government has many innovations to improve the quality and create qualified students 
in order to continue to higher and better education. One of the innovations made by the 
government is to provide schools which refer to international standard. It is called 
Designated International Standard School. It is the implementation of national 
education regulation system year 2003, arising as the command for each region to have 
the International Standard School which refers to national and international curriculum.  
This kind of school has firstly been available since 2006 and the rule 




“Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menye-lenggarakan 
sekurang-kurangnya satu sekolah pada semua jenjang 




There are some new inputs in the Designated International Standard School 
which makes it different from other national schools; that is, the use of English as the 
instructional language, air conditioner-classroom, multimedia facilities, letter-U seats, 
and limited students. Since English is used as the instructional language, automatically 
one of the selection tests to join in this school is English proficiency test like TOEFL. The 
reason of developing the Internationally Standard School is to increase the education 
level both primary and secondary education in order to be equal with other developed 
countries. 
There are some languages used in this school, including Indonesian and 
English in which the use has been ruled in the regulation. Language has broad functions 
such as to communicate, to exchange, to convey meaning, etc. Language is a system of 
communication by sound, operating through the organs of speech and hearing among 
members of a given community and using vocal symbols possessing arbitrary 
conventional meanings. (Pei, 1966: 141 as stated in Brown, 1994: 4). 
The Designated International Standard School uses English as the instructional 
language for certain subjects such as Mathematics and Science. Since Indonesian 
language is the mother tongue, and English is the foreign language, the school will face a 




Teaching means guiding and facilitating learning, enabling the learner to learn, and 
setting the conditions for learning (Brown, 1994: 7), it means in teaching there is 
communication between teacher and students. Communication means the exchange 
and negotiation of information between at least two individuals through the use of 
verbal and non-verbal symbols, oral and written models, and production and 
comprehension processes (Richards and Schmidt, 1983: 4). To make communication 
among them is not an easy thing. The language used should be effective in order that 
the materials can be transferred and understanding can be reached. 
Since this school is a new program in our country, how it is run and 
implemented is still in question. The language used in which English should be used in 
teaching Mathematics and Science is also questioned. The main questions are how 
English is used in the Designated International Standard School and how it can make a 
good communication. This communication can be seen by the interaction between the 
teacher and students, and among the students. Good communication means that the 
materials can be transferred well; no misunderstanding between the teacher and 
student; no misunderstanding dealing with the materials; and also enabling learners to 
learn. 
Based on the consideration above, the researcher is interested in carrying out 
A Study on Teaching-Learning Activities at Designated International Standard School 
(A Descriptive Qualitative Study at Designated International Standard School, SMP N 1 
Sukoharjo in the 2008/2009 Academic Year) 




Based on the background of the study above the problems are formulated, as 
follows: 
1. How is the use of English in teaching-learning activities at the Designated 
International Standard School? 
2. What are the strengths and the weaknesses in using English as 
instructional language in teaching-learning activities at the Designated 
International Standard School? 
 
C. The Objectives of the study 
The objectives that will be obtained in this research are: 
1. To describe the use of English in teaching-learning activities at the 
Designated International Standard School. 
2. To describe whether the use of English in teaching-learning activities at 
the Designated International Standard School can make the teachers and 
students communicate well. 
3. To describe the strengths and the weaknesses of the use of English in 









D. Benefits of the Study 
The research result is expected to be able to give some benefits, such as the 
following: 
1. The study will give a clear description about the use of English in teaching 
learning activity at the Designated International Standard School. 
2. The study will give clear description how far the teachers and students 
communicate during the lesson in which they use English as an 
instructional language. 
3. The study will generally provide contribution for the improvement in using 

















A. The Concept of International Standardized School 
1. The Background 
In order to improve the quality, efficiency, relevancy, and the improvement of 
the competitiveness in the basic and average education both nationally and 
internationally, the importance of carrying out international standard education has 
been specified both for government and non-government school. Related to the 
carrying out of the international standard education, (1) certifiable international 
standard education is education which able to reach national and international quality 
standard; (2) efficient international standard education is education which produces 
standard quality of optimal graduate (nationally and internationally standard) with 
minimal cost; (3) international standard education must also be relevant, that is, the 
carrying out of education must be adapted to the need of the students, parents, society, 
physical area, school environment, and the ability of the region; and (4) international 
standard education must have high competitiveness in the case of educational product 
(output and outcome), the process, and the input of the school both nationally and 
internationally. 
As quoted in www.pelangi.dit-plp.go.id/28/6 the backgrounds of the 
proposing international standard education in the basic and average education which 






1) Globalization era prosecutes strong competitiveness in technology, 
management, and human resource. Technological excellent will decrease 
production cost, improve added value content, extends product diversity, 
and improve product quality. Management excellent can influence and 
determine the school performance, and the excellent of human resources 
that have high competitiveness internationally, will be bargain power in 
this globalization era. 
2) In the effort on the improvement of the quality, efficiency, relevancy, and 
high competitiveness, the government gives some strong basis in carrying 
out the Internationally Standard School. They are: (1) legislation number 
20 year 2003 about national education system (UUSPN 20/2003) section 
50: 
 “Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah 
menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu sekolah pada 
semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi 
sekolah yang bertaraf Internasional” (www.depdiknas.com) 
 
(2) Government regulation number 19 year 2005 about national 
educational standard; (3) Legislation number 17 year 2007 about national 
long-range development year 2005-2025 which prioritizes to improve the 
quality and the society access for educational services. 
3) The carrying out of the International Standard School is based on the 
existentialism philosophy and essentialism (functionalism). Existentialism 
philosophy believes that education should fertilizes and develops 




held through prestigious educational process, pro-changes (creative, 
innovative, and experimentfull), raise and develop students’ talent, 
enthusiasm, and ability. The carrying out of the education in Indonesia 
must concern to the differences of the students’ intelligence, skill, talent, 
and enthusiasm. So the students must be given maximal treatment to 
actualize intellectual, emotional, and spiritual ability. Student is valuable 
national asset and one of the factor of strong competitiveness, that 
potentially able to respond globalization challenge. Essentialism 
philosophy stresses that education must functioning and relevant with the 
needs; individual, family, and many others need. Related to the 
globalization demand, education must prepare Indonesian human 
resources who able to compete internationally 
4) In actualizing those two philosophies, the four educational pillars; learning 
to know, learning to do, learning to live together, and learning to be; are 
the valuable directive for the harmonization of the practice of educational 
implementation in Indonesia, start from the curriculum, teacher, learning 
process, facilities and basic facilities, up to the assessment. It means that 
study does not only introduce the value (learning to know), but also must 
able to awakens full and total comprehension and motivate the 
implementation those values (learning to do) which is done collaboratively 
(learning to live together) and make the students to be confident and 






2. Rules Underlined International Standard School 
International standard school which is held by the government and/or the 
society must descend on some regulations and policies as follows (as quoted in 
www.pelangi.dit-plp.go.id/28/6 ): 
1) Legislation number 20 year 2003 about national education system in 
section 50, states that: 
a) Sentence (2) :  
“Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar 
nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan 
nasional” 
 
b) Sentence (3) :  
“Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan 
sekurang-kurangnya satu sekolah pada semua jenjang 
pendidikan untuk dikembangkan menjadi sekolah yang 
bertaraf internasional” 
 
2) Legislation number 17 year 2007 about national long-range development 
plan year 2005-2025 that arrange long-range development planning as the 
aim and the priority of the development completely that will be done in 
stages to realizes prosperous and fair society. 
3) Government regulation number 19 year 2005 about national education 
standard in section 61, sentence (1) states that:  
“Pemerintah bersama-sama pemerintah daerah 
menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu sekolah pada 
jenjang pendidikan dasar dan sekurag-kuragnya satu sekolah 
pada jenjang pendidikan menengah untuk dikembangkan 




4) Strategic plan of national education department year 2005-2009 state 
that: to improve nation competitiveness , it needs to develop 
international standard school in the regency through consistent 
corporation between government and regional government 
5) Policy of national education department (year 2007) about guidance of 
quality guarantor of international standard school on basic and average 
education ladder, for example stated on page 10: 
 “…….diharapkan seluruh pemangku kepentigan unuk 
menjabarkan secara operasional esuai dengan karakteristik 
dan kebutuhan sekolah/madrasah bertaraf internasional….” 
 
3. The Characteristics of International Standard School 
International Standard School must have excellence which is shown by the 
international confession toward the input, the process, and the educational result in all 
aspects. The confession is proved by the good certificate from one of the members of 
OECD (Organization for Economic Co-operation and Development)  and/or other 
developed countries which; has certain excellence in educational field, believed to have 
reputation of quality which is confessed internationally, and also the graduates have 
international competitiveness ability. The international standard school graduates are 
supposed not only to master the competency stated in SNP (national educational 
standard) in Indonesia but also to master global key ability in order to be equivalent with 
other graduates from developed countries. 
Therefore, the intimacy of the students toward progressive values which is 
considered as superior in the globalization era need to be used as the reference in the 




to narrow the difference between Indonesia and other developed countries, especially 
in economy and technology field. The development of economy and technology field 
depends on the mastery of hard science (Mathematics, Physics, Chemistry, Biology, and 
Astronomy) and soft science (Sociology, Economics, Foreign Language, and Global 
Ethics). 
Referring to the educational vision, the characteristic of international standard 
school is: 




The vision has implication that the preparation of human who is international 
standard needs some efforts which is done intensively, directionally, planned, and 
systematically in order to realize developed, secure and prosperous, peaceful, and 
respected country and also be considered by other countries. Therefore, the mission of 
international standard school is to make Indonesian people smart and competitive 
internationally, who are able to compete and collaborate globally. These missions are 
realized through the policy, plan, program, and activities in international standard 
school which are arranged carefully, accurately, futuristically, and based on demand-
driven. The implementation of international standard school has the aim to make 
graduates having both national and international class.  
International standard school has to fill eight elements in SNP (National 




isi); (2) process standard (standar proses); (3) graduates competency standard (standar 
kompetensi lulusan); (4) educator and educational staff standard (standar pendidik dan 
tenaga kependidikan); (5) facilities and basic facilities standard (standar sarana dan 
prasarana; (6) management standard (standar pengelolaan); (7) financing standard 
(standar pembiayaan); and (8) assessment standard (standar pembiayaan). The 
characteristic of international standard school is that the school has to be able to fill 
those eight elements. 
 
B. The Nature of Teaching and Learning Activities 
1. The Nature of Teaching 
a. The Teaching Concept 
Many people have the ambition to teach. In time, some of these will become 
highly proficient teachers. Teaching is a complex phenomenon that takes into account to 
wide range of personal characteristics, professional skills and specialized bases of 
knowledge (Cole Peter, 1994: 2). One theory is that the products of teaching are really 
important. It is claimed that effective teachers produce better learning. According to this 
view, effective teachers get above average exam result, co-operative learner behavior 
and other products of importance. Another theory focuses on the processes of teaching 
that provide meaningful learning experiences for students. Such programmes are more 
learner-centered in orientation. According to those who support this theory, 
examination results and educational products of like kind are not the key to success in 
teaching. So teaching can be defined as the process of developing students’ ability 




Effective teaching is defined as the actions of professionally trained persons 
that enhance the cognitive, personal, social, and physical development of students (Cole 
Peter, 1994: 3). This definition reflects aspects of both the traditional and humanistic 
viewpoints about the goals of education. There are some terms dealing with teaching 
which construct a hierarchical schema for teaching. They are theories, principle, models, 
methods, strategies, procedures, and techniques. These terms may appear confusing at 
first, but in fact they refer to a relatively unambiguous set of concepts, each one linked 
to others in a hierarchical schema. A hierarchical schema in this framework is a set of 








The hierarchical schema used here describes the relationship among 
instructional theory, principles, methods, strategies, procedures, and techniques. The 
higher levels of the schema depict the more abstract concepts (used mainly by 
curriculum writers and those who write education theory) while at the lower levels are 








schools). At the highest level of the schema are the theoretical models. In a scientific 
sense, a theory is a set of formal expressions that provides a complete and consistent 
characterization of a well-articulated domain” (Reber, 1986 in Cole Peter, 1994: 4). In 
plain terms, a theory is a set of ideas or proposition of an abstract kind used to guide 
methods, select principles and guide practical decision-making (Cole Peter, 1994: 4). For 
example, a theory of communication or a theory of learning may be used as the basis for 
a particular method of teaching. 
At the second level in the conceptual schema are the principles. These are 
derived from theoretical models. In this context principles are generalizations used as 
guidelines for action. At the third level of the schema are methods that are the set of 
teaching plans, strategies, and techniques used to organize classroom practice (Cole 
Peter, 1994: 4). Instructional methods are concerned with the step-by-step procedures 
used in instruction. Methods also deal with the organization of instructional 
programmes for the purpose of achieving curriculum goals. The methods level is less 
abstract than the models and principles levels referred to above and closer to the 
practical world of daily classroom teaching. 
At the lowest level are strategies, procedures, and techniques. Strategies are 
small-scale plans for teaching (Cole Peter, 1994: 5). They are highly specific teaching 
operations that are used to guide the activities of the classroom teacher. Strategies in 
the context of teaching are used to enhance and facilitate the attainment of specific 
instructional objectives. Procedures are the individual parts of teaching strategies (Cole 
Peter, 1994: 5). These include concrete teaching steps that support the attainment of 




procedures of the most practical kind, designed to achieve short-term instructional 
benefits (Cole Peter, 1994: 6). Procedures and techniques are at the lowest level of the 
hierarchy and are the most concrete of all the instructional elements described in the 
schema. 
Each level of the schema affects all others and the theoretical elements at the 
top have an effect on the practical elements at the bottom of the schema; likewise, the 
more concrete and applied elements at the bottom of the schema effect changes in the 
theoretical elements at the top of the schema. The figure explains the relationship 
between the more abstract notions in theory (at the top of the figure) and its more 
practical components (at the bottom of the figure). Effective teaching then can be 
defined as the act of teaching done professionally.  
b. The Teaching Models 
According to Cole and Chan (1994:6-12), there are seven models of teaching: 
1) Personality Characteristics Model 
Those who advocate this model state that the best teachers are those 
with particular personality traits. It is said that teachers should develop 
personality dimensions like consideration, warmth, and understanding or 
a blend of these and other characteristics. 
2) Behaviorist Model 
This model promotes the belief that the teacher’s primary role is to 




Many who support this model claim that the best form of learning is 
based on principles of conditioning. 
3) Subject Methods Model 
The subject methods model is based on the belief that the best teaching 
procedures are those that have been found to be efficient in each 
curriculum area. For example, several of the special methods used to 
teach Maths in the primary school are said to contain exemplary models 
of good teaching. Such an approach emphasizes procedures or strategies 
that are of particular value in teaching Maths. Step-by-step methodologies 
for each area of subject matter are usually part of such scheme. 
4) Teaching Skills Model 
This model emphasizes the value of key instructional skills found to be 
important for all teaching at all grade levels. The approach focuses on 
areas like explaining, class management, questioning and related 
functions and the skills that relate to each of these areas. This approach 
concentrates on particular aspects of teacher behavior and the 
development of teaching skills in a wide range of subject matter domains. 
5) Process-Product Model 
The process-product approach focuses on teacher behavior, student 
behavior and the interaction between them (Gage&Needels, 1989 in Cole 
and Chan, 1994: 10). This approach concentrates on the specific teacher 
behaviors and procedures (the processes) which research shows have 




6) Reflective Teacher Model 
This model promotes the value of the problem-solving and reflective 
thought processes used by effective teachers (Calderhead, 1989; Pollard & 
Tann, 1987; Rhicardson, 1990 in Cole and Chan, 1994: 10). A reflective 
teacher is defined as “one who constantly questions his or her own aims 
and actions, monitors practice and outcomes, and considers the short-
term and long-term effects upon each child” (Pollard & Tann, 1987 in Cole 
and Chan, 1994: 10). Teachers are encouraged to do their own research in 
the classroom and discover which procedures and methods work well for 
them. 
7) Teaching Principle Model 
This model is based on the belief that there are identifiable precepts or 
principles that provide valuable guidelines for effective teaching in a wide 
variety of instructional areas and setting. Such principles can be used to 
regulate and guide teacher’s actions. They assist decision-making about 
teaching strategies, methods, and techniques in all subjects and are based 
on generalization derived from classroom observation and research. The 
key to effective teaching is to understand the inherent value of teaching 
principles and apply these principles in a practical context. 
 
c. Teaching and Learning Theories 





1. Cognitive Theory 
In cognitive theory, there are two important wide-ranging ideas of 
how people learn and remember: information processing and meaningful 
learning. Information processing refers to the study of how one mentally 
take in and store information and then retrieve it when needed, while 
meaningful learning involves the study of how new information can be most 
effectively organized, structured, and taught so that it might be used, for 
example, in problem solving situations (Cruickshank et al, 1999: 56). 
In information processing, there are two kinds of memory; short-term 
memory, and long-term memory. Short-term memory is the storage system 
that holds only a limited amount and certain kinds of information for a few 
seconds (Cruickshank et al, 1999: 56). Long-term memory is where one 
keeps information for a long time (Cruickshank et al, 1999: 57). 
Cognitivists believe the following principles concerning about: 
Short-term memory: 
1.1 Short-term memory capacity is severely limited 
1.2 New information can be both organized and connected to what one 
already knows. 
Long-term memory 
1.1 The capacity of long-term memory seems to be limitless 




1.3 One can call up related information from long-term memory when 
processing new information in short-term memory 
In cognitive theory, there are four approaches to learning: 
1). Reception Learning 
It refers to learning that takes place when one presents students with 
new information that is carefully organized and structured (Cruickshank 
et al, 1999: 60). 
2). Reciprocal Teaching 
It is a form of teaching wherein the teacher gradually shifts teaching 
responsibility to learners (Nuthall, 1995 as stated in Cruickshank et al, 
1999: 60) 
3). Discovery Learning 
It refers to learning that takes place when students engage in 
experiences and experiments from which they derive their own 
knowledge and meaning (Cruickshank et al, 1999: 61) 
4). Problem Solving 
It requires that: (1) a situation exist wherein a goal is to be achieved; 
and (2) learners be asked to consider how they would attain the goal 
(Cruickshank et al, 1999: 64). 
2. Humanistic Theory 




1). Teacher Effectiveness Training 
Teacher effectiveness training (TET) was developed to encourage 
teachers to establish open, honest communication in the classroom 
using such techniques as active listening and conflict resolution 
(Cruickshank et al, 1999: 67). 
2). Inviting School Success 
Inviting school success was developed to get teachers to communicate 
to learners that they are responsible, able, and valuable people (Purkey, 
1978 as stated in Cruickshank et al, 1999: 67) 
3). Values Clarification 
Values clarification refers to techniques by which learners (1) identify 
how they feel or what they believe about something; (2) value that 
feeling; and (3) if valued, act on it (Simon, Howe, and Kerschenbaum, 
1972 as stated in Cruickshank et al, 1999: 67)  
4). Moral Education 
Moral education is akin to character education, values education, and 
citizenship education. All these techniques are designed to help learners 
develop more responsible behavior both in and out of school 






5). Multiethnic Education 
Multiethnic education refers to educational practices that encourage 
learners to revere their roots and culture–ideas, customs, skills, arts, 
and so forth (Cruickshank et al, 1999: 68) 
3. Behavioral Theory 
There are some concepts of behavioral theory: 
1). Contiguity 
Contiguity refers to simple stimulus-response (S-R) pairings, 
associations, or connections, such as lighting and thunder, which occur 
closely together. When one thing, a stimulus, is regularly associated 
with another, a response, an S-R connection is established (Cruickshank 
et al, 1999: 68). 
2). Classical Conditioning 
Classical conditioning refers to learning that accurs when we already 
have an established connection (contiguity) between a primary or 
original stimulus and a response, and then pair a new, secondary 
stimulus with the original stimulus long enough that it begins to evoke 
the original response even when the original stimulus is absent 






3). Operant Conditioning 
Operant conditioning refers to learning facilitated through 
reinforcement. Operant conditioning is based upon a pleasure-pain view 
of human behavior (Cruickshank et al, 1999: 69). 
4). Social Learning 
Social learning is called observational learning. It means that one can 
learn a lot by watching others. Learners must attend to someone’s 
behavior (Cruickshank et al, 1999: 69).  
There are five behavioral approaches to teaching according to this 
theory: 
1). Programmed Instruction (PI) 
Programmed Instruction (PI) involves organizing material to be learned 
or practiced into small parts called frames (Cruickshank et al, 1999: 71). 
Learners respond to a question or problem (stimulus) in each fr4amee; if 
their response is correct, they receive positive reinforcement and the 
next frame is presented. 
2). Computer-Assisted Instruction (CAI) 
Computes-assisted instruction (CAI) refers to the use of computers to 
present programmed instruction or to otherwise assist learners with 





3). Mastery Learning 
Mastery learning allows students to learn academic material at their 
own pace. In practice, all students in a class might be expected to reach 
a certain level of proficiency (Cruickshank et al, 1999: 71).  
4). Precision Teaching 
Precision teaching occurs when learners master a fact or skill (such as 
correctly spelling a word or applying an arithmetic algorithm such as 
division), and then continue practicing these skills until they achieve a 
high level of precision of fluency (Cruickshank et al, 1999: 72).  
5). Applied Behavioral Analysis (ABA) 
Applied behavioral analysis (ABA) is also based upon behavioral beliefs 
and findings and is informed by principle of operant conditioning 
(Cruickshank et al, 1999: 72). 
 
d. Principle for Effective Teaching 
Teaching principles can be grouped into categories (Cole and Chan, 1994: 12). 
Using the broadest possible base, these include principles for effective classroom 
communication, lesson planning and preparation, demonstration and explanation, 
questioning, assigning work tasks, feedback and correctives, assessment and evaluation, 
motivation and reinforcement, class management and the promotion of independent 




principles (communication), second-order principles (information organization and 
control), and third-order principles (class management, motivation and reinforcement, 
and the encouragement of independent learning). 
The first-order principles deal with communication in the classroom. It is 
essential for teachers to convey messages in a form that will be easily interpreted by 
students. Second communication is the basis of all competent teaching. Most aspects of 
a teacher’s role depend upon the availability of competent communication skills. The 
first-order principles support and enhance the second and third-order principles. In 
essence, it means that good communication enhance a teacher’s task of information, 
organization and control, class management, motivation and reinforcement, and the 
encouragement of independent learning.  
The second-order principles are concerned with information control. These 
are aimed at the organization and delivery of subject matter for productive learning. 
Efficient information control allows for the proper formulation and transmission of 
messages between teachers and students. The principles at this level involve the 
function of lesson planning and preparation, demonstration and explanation, assigning 
work tasks, questioning, feedback and correctiveness, and evaluation. This second-order 
category deals with teacher efforts at maximizing student understanding of subject 
matter. The key aim is not just to teach facts, but to aid the comprehension of facts and 
ideas. 
The third-order principles refer to aspects of a teacher’s role that are 
concerned with the social organization of class group. They are concerned with class 




interpersonal relationship in the classroom. The aim is to ensure that students are 
attentive and sufficiently motivated to participate in learning. 
Rosenshine and Furst (1973) in William and Burden (1997: 47) identified nine 
key factors contributing to effective teaching: 
1) Clarity of presentation 
2) Teacher enthusiasm 
3) Variety of activities during lesson 
4) Achievement-oriented behavior in classrooms 
5) Opportunity to learn criterion material 
6) Acknowledgement and stimulation of student ideas 
7) Lack of criticism 
8) Use of structuring comments at the beginning and during lessons 
9) Guiding of students answers 
 
From those explanations, it can be concluded that in effective teaching, there 
should be: 
1. Communications 
2. Information Organization (explaining, demonstrating, presentation, 
questioning, stimulating, and structuring comment) 






2. The Nature of Learning 
Learning has always been a primary interest to teachers responsible for having 
children master the academic curriculum of the school. It is of even greater concern to 
the modern teacher interested in the child’s all round growth, for the principles of 
learning apply just as surely to emotion or personal adjustment as to the multiplication 
tables. Learning is a part of the larger and much more significant process of adjustment 
to environmental demands. (Mouly, 1968: 297) 
Learning is active and purposeful. Learning is an active process, not a 
spectator activity (Marks, Purdy, and Kinney, 1958: 19). A search in contemporary 
dictionaries reveals that learning is acquiring or getting of knowledge of a subject or a 
skill by study, experience, or instruction. Learning is a relatively permanent change in a 
behavioral tendency and is the result of reinforced practice (Kimble and Garmezy, 1963: 
133 as stated in Brown, 1994:7).  
According to Brown (1994: 7) there are some domains of learning: 
1) Learning is acquisition or “getting” 
2) Learning is retention of information or skill 
3) Retention implies storage systems, memory, cognitive organization 
4) Learning involves active, conscious focus on and acting upon events outside 
or inside the organism 
5) Learning is relatively permanent but subject to forgetting 
6) Learning involves some forms of practice, perhaps reinforced practice 





Learning, then, means an active process on acquiring information and 
changing behavior. 
3. Teacher’s Role 
A commitment to professional standards is essential for teaching. Professional 
standards in this context refer to a teacher’s commitment to high quality instruction and 
personal and social conduct of high repute. There is a closely relationship between the 
teacher and the learner roles. 
… in general it might be said that teachers would be expected as a 
minimum part of their role to have adequate knowledge of their 
subject matter, to know something of how children learn and develop 
and to be able to devise appropriate learning/teaching experiences in 
the light of these two considerations. Pupils would be expected as a 
minimum part of their role to be interested in being learners, to 
develop the skills of listening to a teacher’s exposition of a topic and 
to acquire the skills of reading about and understanding subject 
matter as well as developing some skill with members.  
(Cortis 1977: 20 as quoted in Wright , 1987: 51) 
 
Essentially, teachers have two major roles in the classroom: 
1. To create the condition under which learning can take place: the social side 
of teaching; 
2. To impact, by a variety of means, knowledge to their learners: the task-
oriented side of teaching. (Wright. 1987: 51) 
A primary function of teachers’ management role is to motivate the learners 




of learning of foreign language, there are several ways in which teachers can achieve 
this: 
1. Adopting a positive attitude towards the learners. 
2. Giving pupils meaningful, relevant, and interesting task to do. 
3. Maintaining discipline to the extent that a reasonable working atmosphere 
is established. 
4. Being motivated and interested themselves. 
5. Involving the learners more actively in the classroom process in activities 
that demand inter-student communication and co-operative efforts on their 
part. 
6. Introducing learners to the concept of self-appraisal and self-evaluation 
through reports and discussion. 
7. Giving positive feedback on written assignment. 
8. Encouraging pride in achievement by allowing learners to display their work 
on the classroom walls and notice boards. 
There are other roles within characterizations of the teacher drawn up by 
Barnes (Wright, 1987: 63): 
1. The teacher is an evaluator of learner’s efforts and contributions. The 
teacher judges whether learners’ contributions to the teaching/learning 
process are valid, relevant, and correct. 
2. The teacher is a guide to the ‘subject’ under consideration and the way in 




3. Closely linked to the ‘guide’ role is the role of resource. The teacher is a 
resource of knowledge about the subject and also how to acquire it 
4. The teacher is also, as implied by (2) and (3), an organizer. The teacher 
organizes classroom activities, sets up learning tasks and assists the learners 
in doing these activities. 
From those explanations, the main roles of a teacher are to facilitate and to 
motivate. Teacher should facilitate what the learners need concerning with the teaching 
and learning process and also teacher should motivate them to learn. 
All teachers should aim to enhance to optimum achievement of learners. A 
teacher should apply the most efficient methods, strategies, procedures, and principles 
so that learners will develop to the full extent of their capabilities.  
 
4. Learner’s Role 
Mouly (1968: 329) has proposed five roles of learner which are effective for 
the majority of the students: 
1. Learners should make efficient use of study time. The students must make a 
habit of scheduling their study period and getting to work promptly. 
2. Learners should emphasize understanding. The practice of organizing, 
outlining, and synthesizing generally pays off in increased understanding, 
greater retention, and greater transfer. Effective learning class for a critical 




students should also strive to increase their vocabulary, comprehension, and 
reading speed. 
3. Learners should get acquainted with the library. Ability to skim several 
sources for additional information is an important contributor to 
scholarship. 
4. Learners should make periodic reviews of the material Learners should learn 
to take functional notes in connection with class and library work as well as 
their basic texts. 
5. Learners should become ego-involved in the learning. Commitment to 
meaningful goals is an essential aspect of a functional education. 
 
Students have the role to emphasize understanding in teaching-learning 
process. What they do during teaching-learning process should aim to support their 
understanding in learning. 
 
5. Teaching-Learning Theories and Teaching Models Applied in the Designated 
International Standard School 
The theory which becomes the base in conducting teaching and learning 
activities at the Designated International Standard School is the behavioral theory. 
Behavioral theory finds out how external, environmental stimuli cause overt or 
observable learner behavior and how modifying a learner’s environment can change 
behavior. In this theory, there some educational practices that can be used to increase 




school which state that in implementing the program, the school must use multimedia 
facilities in which each student is to have his/her own computer (Lap Top) in everyday 
teaching and learning activities. It is in accordance to the approach of the behavioral 
theory, that is, computer-assisted instruction (CAI).  
Computer-assisted instruction (CAI) refers to the use of computers to present 
programmed instruction or to otherwise assist learners with specific learning tasks. 
Many different kinds of CAI programs are available, and most require learners to engage 
in lots of drill and practice. CAI is used to teach new concept and engage students in 
creative tasks and problem solving.  
Beside the use of computer, the four concepts of behavioral theory are 
included in daily teaching-learning activities at the international standard school. The 
first concept is contiguity, in which there is stimulus and response. The second is 
classical conditioning, in which the stimulus and the response have been connected. The 
third is operant conditioning, in which the learning is facilitated trough reinforcement. 
And the last concept is social learning, in which the students learn other’s behavior they 
saw. 
The teaching model applied at the international standard school is the 
teaching principles model. This model is based on the belief that there are identifiable 
precepts or principles that provide valuable guidelines for effective teaching in a wide 
variety of instructional areas and setting. Such principles can be used to regulate and 
guide teacher’s actions. They assist decision-making about teaching strategies, methods, 




observation and research. These principles serve as the basic guidelines for a teacher’s 












6. Communication in Teaching and Learning Activities 
In a model of communication a distinction is made between senders and 
receivers. A sender (or source) is the author of messages and the one responsible for the 
transmission of messages. The receiver (or recipient) is the individual who accepts and 
interprets messages (Cole and Chan, 1994: 31). Teachers send messages to students and 
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class) and receive messages back as well. Communication can be defined as the way 
people convey meaning and interpret meaning verbally or non-verbally. 
Noise is any variable that degrades the quality of messages. More explicitly, 
noise is concerned with vents that distort the fidelity of messages. Noise is present to 
some degrees in almost all messages exchange in some more so than others (Cole and 
Chan, 1994: 31). If the message received and interpreted by the receiver are not the 
same as those initially formulated by the sender, then one can presume that noise has 
intervened to alter the subject matter or meaning of the messages. If at all possible, 
such sources of error must be eliminated. A teacher’s task is to reduce unwanted noise 
to a minimum so that the comprehension of students is enhanced. 
Message exchange is an inherent part of all active communication system. 
Some of the message exchanges between the class and the community are of the 
benefit in the instructional context, but others disrupt teaching and learning. If a student 
provides information on a personal experience of class will probably benefit.  
According Cole and Chan (1994: 34) there are four basic steps in a message 
transfer process; (1) message formulation; (2) message encoding and transmission; (3) 
message decoding and interpretation; and (4) feedback. 
a) Message Formulation 
All communication starts with an idea or a message. A message is a 
set of ideas intended for transmission to others (Cole and Chan, 1994: 34). 
Such ideas are sometimes vague or disorganized and require clarification 




into proper sequence so that a coherent message can be transmitted. This 
process is called message formulation (Cole and Chan, 1994: 35). Its purpose 
is to combine and integrate ideas into meaningful sequences that will be 
understood by receivers. 
Messages used by the teachers start as ideas found in curriculum 
outlines, subject statements and other knowledge bases. Teachers must 
interpret curriculum content and determine the appropriate organization of 
subject matter for the students. During message formulation a teacher 
contemplates a range of ideas from curricula that may be suitable for 
transmission to students. A teacher will normally put ideas into a suitable 
framework before presenting them to a student.  
The quality of teacher messages is critical to the effectiveness of 
teaching. Teachers who present clear ideas in proper order provide a great 
stimulus to students. All messages carry a cognitive component (information 
of some kind) and an effective component (expression of emotion) and both 
have important implications for the quality of the interaction between 
teacher and student. 
b) Message Encoding and Transmission 
Encoding is the next task required of the sender. Once the ideas in a 
message are properly formulated (put into coherent form and order), then 
the form of its transmission must be decided. Encoding must involves 
converting ideas into a form that can be transmitted to receivers. In 




may take verbal, symbolic language or diagrammatic language. Such 
language must be encoded in a language that is known to the receivers. 
Teachers encode their ideas in different ways according to the 
demands of various curricula and the development stage of learners. Each 
subject has its own formal language and conventions. It is the teacher’s 
responsibility to use appropriate symbolic forms of the particular subject 
discipline and to teach students to use those forms. The formal language 
patterns in subject matter refer to the symbolic forms of communication 
which are associated with particular subject matter taught in schools. These 
formal language patterns often cause difficulty for students. Students often 
complain that teacher use language that is too technical and those teachers 
should give students information in a language that students can 
understand.  
Message transmission involves the physical transfer of messages 
across the barrier between sender and receivers. Message transmission is 
critical stage of the communication process (Cole and Chan, 1994: 37). It 
starts with the sender choosing an appropriate channel or mode of 
presentation. A channel of communication is a structure or conduit used to 
transmit messages between persons (Cole and Chan, 1994: 37). Teachers 
are usually able to use more than one channel to transmit messages as that 





b.1. Verbal Communication 
Speech acts are organized into categories according to specific 
purposes. Direct speech acts are those that are clear and 
unambiguous in their form and intent, while indirect speech acts have 
deeper meanings hidden by surface meanings (Cole and Chan, 1994: 
37). A teacher who employs metaphor or irony is using an indirect 
speech act, as is a teacher who uses a pun to explain a point. 
Verbal communication depends on language and symbolic 
expression (Cole and Chan, 1994: 38). According to Clark (1985), 
verbal communication can be further subdivided into a number of 
separate categories: (1) assertions, the statements of belief or 
predication; (2) directives, include requests and questions and are 
clearly meant to get people to act in certain ways; (3) comissives, 
commitments to act in certain ways; (4) expressive, statements about 
feelings; (5) effectives, statements that change things or tell others 
that something has been decided; and the last is (6) predictive, 
statement of truth. 
Understanding these forms of verbal communication is essential if 
students are to make progress in the classroom 
b.2. Non-verbal Communication 
Non-verbal communication refers to the use of space, movement, 




to the physical dimensions of the speech process, such as pitch, tone, 
and volume (Cole and Chan, 1994: 38).  
Cole and Chan have proposed three categories of non-verbal 
communication: (1) paralanguage, it refers to physical cues in voice 
rhythm, pitch, tone and pace that express aspects of meaning in 
language. It denotes the way something is said or done; (2) proxemics, 
it is the second of the categories of non-verbal communication. It 
refers to the speaker’s use of surrounding space to convey meaning. 
According to Cole and Chan, there are four kinds of space for 
communication: (2.1) the intimate, it is about a metre around the 
focal person; (2.2) the conversational, for one-on-one relationship 
that do not require intimacy, usually about up to two metres from the 
focal person; (2.3) the social, for communication in small groups and 
in most classes, with a limit of up to ten metres; and the last is (2.4) 
the public, for addressing large group, as the assemblies. Teacher rely 
on the use of conversational communication and social 
communication for much of everyday teaching; (3) body language, it 
refers to the use of gesture, body movement, posture, eye contact 
and facial expression to convey meaning. Effective teachers use their 
arms, hands, gestures, movements of the head, and movements of 
their limbs to bring meaning to messages. Sometimes body language 
and verbal language demonstrate contradictory messages, which most 
often leads the receiver to a state of confusion or a belief that the 




contact, it is used to make psychological contact with other person. 
Willingness to accept eye contact indicates personal acceptance of 
others. Teachers usually search for eye contact with their students 
when giving formal instruction. 
c) Message Decoding and Interpretation 
Decoding involves extracting meaning from coded messages; the 
word literally means “taking meaning from code”. Receivers must interpret 
messages that have been transmitted trough one or more channels of 
communication. Interpretation involves relating the incoming message to 
information already received or acquired from other sources. 
Decoding and interpretation are affected by the perceptions, 
cognitions, attitudes, and values of receivers. Each of these internal 
processes will influence learners’ interpretations of the messages received. 
Decoding and interpretation are active processes requiring continuous 
attention by receivers (Cole and Chan, 1994: 41). Receivers must actively 
seek to extract key ideas from messages and relate these ideas to 
knowledge they have already acquired. 
d) Feedback 
Feedback is the last stage in the communication process. Feedback 
involves giving a response to the sender (Cole and Chan, 1994: 44). The 
receiver typically uses verbal or non verbal communication to inform the 
sender of reactions to messages. There is an element of evaluation in most 




effective teachers encourage students to send accurate feedback to them so 
that they may judge the appropriateness of messages; if this happens then 
teachers can adjust the subject matter and presentation of their messages 
to suit the needs of students. In other side, students will often use both 
direct and indirect ways of conveying feedback to the teacher. A teacher 
must be able to interpret the message. Skilled teachers not only encourage 
feedback, but also control it so that it does not cause too much interference 
to the ongoing communication process. 
In typical classroom there are constant interaction among teachers, 
individual students and class groups. There are also interactions among 
individual class members. The multiple relationships are critical to the 
understanding of communication in classroom setting (Cole and Chan, 1994: 
45).  
Communication nets are set up in classroom social group and a 
communication net refers to multiple patterns of information exchange in 
group situation. These patterns consist of both strong and weak lines of 
communication with other group members. These interactions affect the 
quality and type of instruction provided in classes. The teacher’s role is to 
give all students an opportunity to participate in the important 
communication processes related to formal learning. 
The dynamic of interpersonal communication is complicated. 
Teachers and students have to deal with a lot of information about persons, 




of a great weight of information, rather a matter of dealing with multiple 
inputs of information from different persons all at the same time. For 
example, a teacher must judge information about students’ personal and 
social needs, request for corrective instruction and need for interesting and 
challenging information. Both individual and group needs must be satisfied 
at the same time. 
A student’s role in a social group varies from time to time. Students 
often change roles and become senders; they formulate messages, encode 
messages and transmit them to their teachers. Likewise, teachers change 
roles as well; they become receivers of original message and decode and 
interpret these messages. In this context both teacher and students are 
sometimes senders and sometimes receivers. A teacher’s task is to 
understand and manipulate this exchange of information to benefit 
learners.  
Learning how to be better communicators is important in both 
private and public life. Better communication means better understanding 
of oneself and others; less isolation from those around the society; and 
more productive happy lives. 
 
7. Communicative Competence 
Communicative competence is the aspect of one’s competence that enables 




within specific contexts (Savignon, 1983: 9). Communicative competence is relative, not 
absolute, and depends on the cooperation of all the participants involved (Brown, 1994: 
227). It is not so much intrapersonal construct but rather a dynamic, interpersonal 
construct that can only be examined by means of the overt performance of two or more 
individuals in the process of negotiating meaning. So communicative competence means 
the ability someone has in making good communication with others including the ability 
in conveying meaning, interpreting massage and negotiating meaning. 
Savignon has proposed five characteristics of communicative competence: 
1) Communicative competence is dynamic rather than a static concept. It 
depends on the negotiation of meaning between two or more people 
who share to some degree the same symbolic system.  
2) Communicative competence applies to both written and spoken 
language, as well as to many other symbolic system. 
3) Communicative competence is context specific. Communication takes 
place in an infinite variety of situations, and success in a particular role 
depends on one’s understanding of the context and on prior experience 
of a similar kind. 
4) There is a theoretical difference between competence and 
performance. Competence is defined as a presumed underlying ability 
and performance as the overt manifestation of that ability. Competence 
is what one knows while performance is what one does. 
5) Communicative competence is relative, not absolute, and depends on 




Canale’s (1983) as stated in Brown (1994: 227) has proposed four different 
components in communicative competence. 
1) Grammatical competence 
Grammatical competence is the aspect of communicative competence 
that encompasses “knowledge of lexical items and of rules of morphology, 
syntax, sentence grammar, semantics, and phonology. It is the competence 
that one associate with mastering the linguistic code of a language. 
2) Discourse competence 
Discourse competence is the complement of grammatical competence 
in many ways. It is the ability one has to connect sentences in stretches of 
discourse and to form a meaningful whole out of a series of utterances. 
Discourse means everything from simple spoken conversation to lengthy 
written texts (articles, books, and the like). While grammatical competence 
focuses on sentence-level grammar, discourse competence is concerned 
with intersentential relationships.  
3) Sociolinguistic competence 
Sociolinguistic competence is the knowledge of the sociocultural rules 
of language and of discourse this type of competence requires an 
understanding of the social context in which language is used: the roles of 
the participants, the information they share, and the function of the 
interaction. Only in a full context of this kind can judgments can be made on 




4) Strategic competence 
Strategic competence is a construct that is exceedingly complex. 
Strategic competence is the verbal and non-verbal communication 
strategies that maybe called into action to compensate for breakdowns in 
communication due to performance variables or due to insufficient 
competence. It is the strategies that one uses to compensate for imperfect 
knowledge of rules–or limiting factors in their application such as fatigue, 
distraction, and inattention. In short it is the competence underlying one 
ability to make repairs, to cope with imperfect knowledge, and to sustain 
communication trough “paraphrase, circumlocution, repetition, hesitation, 
avoidance, and guessing, as well as shift in register and style”. 
Strategic competence occupies a special place in an understanding of 
communication. Actually, definition of strategic competence that is limited 
to the notion of “compensatory strategies” fall short of encompassing the 
full spectrum of the construct. Strategic competence includes 
communication strategies that may be called into action either to enhance 
the effectiveness of communication or to compensate for breakdowns. 
Strategic competence is the way to manipulate language in order to meet 







C. The English Language 
1. The Nature of Language 
Language is basic to human. People express feelings and their thought by 
language and stimulate action and reaction through language. Language is basic for the 
acquisition of the understanding, attitudes, and ideals that are important to individuals, 
group, and society in general.  
Language serves three very important meanings in life. Firstly, language allows 
people to communicate with others. Secondly, language facilitates the thinking process, 
and thirdly, it allows people to recall information beyond the limits of people’s memory 
stores. 
There are some definitions of language proposed by some linguists.  
Finocchairo (1964: 8) stated that: 
“Language is a system of arbitrary vocal symbols which permit all 
people in a given culture, or other people who have learned the 
system of that culture, to communicate or to interact.” 
 
Language is audible, articulate human speech as produced by the action of the 
tongue and adjacent vocal organs (Petty and Jensen, 1980: 17). The fundamental forms 
of language activity are the sequences of sounds made by human lips, tongues, and 
vocal cords. It is the system of human communication originating in the sound stream 
produced by the organs of speech. Language is possible because everyone in a particular 
culture or setting agrees that certain sounds or combinations of sounds represent 




Language is a systematic means of communicating ideas or feelings by the use 
of conventionalized sign, sounds, gestures, or marks having understood meanings 
(Webster’s Third New International Dictionary of the English Language, 1961: 1270 as 
quoted in Brown, 1996: 4). Language then means the basic of communication that 
permits people to express feeling, to communicate, and to interact with others. 
According to Brown, a consolidation of the definition of language yields the 
following composite definition: 
1. Language is systematic and generative 
2. Language is a set of arbitrary symbols 
3. Those symbols are primarily vocal, but may also be visual 
4. The symbols have conventionalized meanings to which they refer 
5. Language is used for communication 
6. Language operates in a speech community or culture 
7. Language is essentially human, although possibly not limited to humans 
8. Language is acquired by all people in much the same    way–language and 
language learning both have universal characteristics 
 
Petty and Jensen (1980: 18) proposed five characteristics of language: 
1.  Language is symbolic. It is a thing of itself, quite distinct from the matter to 
which it relates. 




3.  Language is human. It is the most characteristic human activity, completely 
different in kind from the “language” of animals. 
4.  Language is a social instrument. 
5.  Language is noninstinctive. It needs to be learned. 
There are three functions of language proposed by Halliday: 
1. Ideal Function 
Language serves for the expression of ‘content’ that is of the speaker’s 
experience of the real world, including the inner world of his own 
consciousness. 
2. Interpersonal Function 
Language serves to establish and maintain social relations. 
3. Textual Functions 
Language has to provide for making links with itself and with features of the 
situation in which it is used. 
 
2. The Language Used in Classroom Activity 
Language is used for doing things (Clark, 1996: 3). People use it in everyday 
conversation. Teachers use it for instructing students. Language use is really a form of 
joint action. Doing things with language is likewise different from the sum of a speaker 
speaking and listener listening. Language use, therefore, embodies both individual and 
social process. Speakers and listeners, writers and readers, must carry out actions as 




Clark (1996: 23) proposed six proportions of language use: 
1) Language fundamentally is used for social purposes 
2) Language use is a species of joint action 
3) Language use always involves speaker’s meaning and addressee’s 
understanding 
4) The basic setting for language use is face-to-face conversation 
5) Language use often has more than one layer of activity 
6) The study of language use is both a cognitive and a social science 
 
3. The Use of English 
Today, particularly, English is a polyglot language, it is rich with words 
contributed by other languages and the influence of Germanic and Latin language 
is especially heavy, but many English words have other origins and a number of 
them are relatively recent additions. English is a West Germanic language that 
originated in Anglo-Saxon England. It is used extensively as a second language 
and as an official language in commonwealth countries and is the preferred 
language of many international organizations. 
English is the dominant international language in communications, 
science, business, aviation, entertainment, radio and diplomacy. It is the dominant 
language in the United States, whose growing economic and cultural influence 
and status as a global superpower since World War II have significantly 




knowledge of English has become a requirement in a number of fields, 
occupations and professions such as medicine and as a consequence over a billion 
people speak English to at least a basic level. 
English is a West Germanic language that originated from the Anglo-
Frisian and Lower Saxon dialects brought to Britain by Germanic settlers and 
Roman auxiliary troops from various parts of what is now northwest Germany and 
the Northern Netherlands.  
Approximately 375 million people speak English as their first language. 
English today is probably the third largest language by number of native speakers, 
after Mandarin Chinese and Spanish. However, when combining native and non-
native speakers it is probably the most commonly spoken language in the world, 
though possibly second to a combination of the Chinese languages (depending on 
whether or not distinctions in the latter are classified as "languages" or "dialects)". 
The countries with the highest populations of native English speakers 
are, in descending order: United States (215 million), United Kingdom (58 
million), Canada (18.2 million), Australia (15.5 million), Ireland (3.8 million), 
South Africa (3.7 million), and New Zealand (3.0-3.7 million).  
Because English is so widely spoken, it has often been referred to as a 
"world language," While English is not an official language in most countries, it is 
currently the language most often taught as a second language around the world. 




English speakers", but is rather a language that is absorbing aspects of cultures 
worldwide as it continues to grow. It is, by international treaty, the official 
language for aerial and maritime communications.  English is an official language 
of the United Nations and many other international organizations, including the 
International Olympic Committee. 
English is the language most often studied as a foreign language in the 
European Union (by 89% of schoolchildren), followed by French (32%), German 
(18%), and Spanish (8%). Books, magazines, and newspapers written in English 
are available in many countries around the world. English is also the most 
















A. Research Method 
In this research, the researcher used the descriptive qualitative method. 
Descriptive research involves describing and interpreting events, condition, or situation 
of the present. Meanwhile, qualitative research is a research method based on naturalist 
paradigm that has some characteristics. Firstly, the realities are multiple and holistic. 
Secondly, the knower and known are interactive and inseparable. Thirdly, hypothesis is 
bounded by time and context. Fourthly, the causes and effect are impossible to be 
distinguished. Fifthly, the inquiry is value-bound (Lincoln and Guba, 1985: 37). The 
researcher reported a qualitative method in the form of case study, because the study 
discussed was related with the activity or process of teaching and learning in the 
classroom.  
Based on those theories the researcher of this research used qualitative 
method in the form of naturalistic inquiry. The researcher focused on the use of English 
in teaching-learning activities at the Dsignated International Standard School. In this 
research, the researcher was a research instrument because in collecting the data, the 
researcher had to interact with the respondents directly and find the meaning of the 
interaction result. 
According to Seliner and Shomany (1989), descriptive research involves a 






phenomena without experimental manipulation. Elliot and Kratochwill (1999: 34) stated 
that descriptive study is a research in which the investigator examines and reports 
things the way they are in an effort to understand and explain them. That is why the 
research was based on qualitative descriptive. Qualitative descriptive research is a 
method choice when straight descriptions of phenomena are desired. 
 
B. Description of Setting 
The researcher observed the teaching-learning activities at the Designated 
International Standard School by involving herself directly in the teaching and learning 
process of the second grade students of Designated International Standard School in 
SMP N 1 Sukoharjo in the 2008/2009 academic year. The school is located on Jl. Pemuda 
number 36 Sukoharjo, central Java. The researcher conducted the research from 
February to March 2008.  
 
C. Source of Data 
According to Lofland as quoted by Moleong (2004: 112) sources of data in 
qualitative research are words and events, for the additional data can be documents or 
others. The research data in this study were collected in the form of information about 
the teaching-learning activities at the Designated International Standard School. The 
teaching-learning activities were viewed by the use of the English language as the 
instructional language used by the teachers in teaching and by the students. It is also 




students themselves in teaching-learning process. The researcher observed whether 
they can communicate well by using English language as the instructional language in 
daily teaching-learning process and whether the students can reach the understanding 
of each material thought by English language. 
The sources of the data in this research included events, informants, and 
documents. 
1. Event 
The event was in the form of teaching-learning activities in the 
classroom. It was conducted in the second year students of the Designated 
International Standard School in SMP N 1 Sukoharjo in the 2008/2009 
academic year. 
2. Informant 
The researcher took four teachers of Designated International 
Standard School in SMP N 1 Sukoharjo who conduct Mathematics, Physics, 
Biology, and English class as the key informants to be interviewed. The 
researcher took some students of the Designated International Standard 
School in SMP N 1 Sukoharjo to be interviewed as the informants. 
3. Document 
The documents in this research were all writing concerning the use of 
English in teaching-learning activity at the Designated International Standard 





D. The technique of Collecting Data 
The techniques of collecting the data applied in this research will be as 
follows: 
1. Interview 
Lexy J. Moleong quotes that interview is a conversation with certain 
purposes which is done by two sides as the interviewer and the interviewee 
(2002: 135). Additionally, Allison et al (1996: 25) says that interview is a face 
to face situation in which the researcher set out the elicit information or 
opinion from a subject. 
By this technique, the researcher made an interview with the teacher 
of Mathematics, Physics, Biology, and English in the Pioneering of 
Internationally Standard School class. The topic of the interview was about the 
teaching-learning activities at the Designated International Standard School in 
SMP N 1 Sukoharjo in the 2008/2009 academic year. The interview was 
conducted from February to March 2009. 
2. Observation 
Alison et al says that observation is observing and recording of events 
or circumstances in which the writer is presents (1996:26). While Johnson and 
Christensen (2000: 147) define two different types of observation. First is 
laboratory observation and the second is naturalistic observation.  
Laboratory observation is the observation done in the laboratory or 




observation carried out in the real world. In this study, the writer used 
naturalistic observation. The writer also did a class observation. The 
observation was conducted from February to March 2009. 
3. Document Analysis 
According to Sutopo (2002: 69) written documents are sources of 
research, which are often having important role in qualitative research. 
Further, he explains that document is used in research because of some 
reasons: document is source of research, which is stable, rich and supported; 
it is as evidence to a testing and it has natural characteristic so it is 
appropriate to qualitative research. 
 
E. Techniques of Analyzing Data 
 The data in this research were analyzed by using descriptive qualitative 
method. The researcher used an interview model of analysis involving collecting the 
data, reducing the data, and presenting the data and also drawing conclusion (Sutopo, 
2002: 95). After the researcher collected the data, she reduced and presented the data. 
In reducing the data, the researcher rejected meaningless data, so she got the important 
points of finding. It was followed by presenting the data; it means that the researcher 
presented about the data systematically and logically, so the meaning of every event is 
clear. In the end of collecting the data, the researcher tried to verify the data based on 





1. Reducing the data 
Not all of the obtained data of the research were important. It means 
that the important information must be taken and unimportant information 
must be ignored. In the process of the data reduction, the researcher selected, 
focused, simplified, and abstracted the data in the field note. The data 
reduction was done during the research activities. In this case, the researcher 
reduced the information during the research activities if the data were 
unimportant or did not support the data the researcher needed.                                                          
        
2. Presenting the data 
Presenting the data means describing the data in the form of 
description or narration. As the second component in analyzing the data, this 
technique was used in arranging the information, description, or narration to 
draw the conclusion. By presenting the data, the researcher considered what 
she should do; she could analyze or take the other action based on her 
understanding. 
 
3. Drawing conclusion 
The third activity was drawing conclusion. In this study, conclusions 
were drawn continuously throughout the course of the study. The writer 




She had likely to write up not only what she saw each day but also her 

















Collecting the data 






FINDINGS AND DISCUSSION 
 
In this chapter, there are two main points discussed namely research 
findings and discussion. 
 
A. Research Findings 
The research finding presents and discusses the answer of the research 
problem. The finding is the description of the use of English in teaching-learning 
activities at the Designated International Standard School. The data which have been 
obtained from the field are reported based on the observation, the interview with the 
teachers and the students of RSBI class, and the documents analysis.  
 
1. The Use of English  
in Teaching-Learning Activities 
The use of English in teaching-learning activities will be observed in seven 
points, (1) the objectives of the use of English in teaching-learning activities; (2) the 
syllabus model; (3) the roles of instructional material; (4) the model of teaching and 
learning activities; (5) the communication in teaching-learning activities; (6) the 







a. The objectives of the use of English in teaching-learning activities 
The objective of the use of English in teaching and learning activities is 
to prepare the students to continue their studies abroad. Since it is the Designated 
International Standard School and the outcomes are expected to have 
international standard so it is a must to use English as the instructional language in 
teaching Science, Mathematics, and English. The students are expected to be able 
to comprehend the topic from the subject matter being taught by using English 
while also improving their English skills.  
“Yang jelas SBI adalah Sekolah Bertaraf Internasional, jadi siswa 
dan guru diharapkan menggunakan bahasa Inggris sebagai 
bahasa pengantar mata pelajaran seperti Fisika, Biologi, 
Matematika dan Bahasa Inggris. Jadi memang diharapkan 
Sekolah Bertaraf Internasional ini menghasilkan siswa-siswa 
yang bertaraf internasional. Kalau bertaraf internasional 
otomatis kan siswa harus menguasai bahasa Inggris”  
(Interview with teacher Ht, on Wednesday February 18th 2009) 
 
Teacher Ht stated that English language is used as the instructional 
language in the Designated International Standard School since the program of 
this school is to make the outcomes have international standard. If they are 
expected to have international standard, the language used should be in English. 
Teacher Ht’s statement is in line with teacher CS’ statement (Mathematics 
teacher). He stated that: 
“Karena ini adalah RSBI yang mengacu pada kelas Internasional, 
jadi sebagai bahasa pengantarnya adalah bahasa Inggris. 
Bahasa Inggris ini digunakan untuk pelajaran Matematika, 




programnya itu karena ini kelas internasional, maka bahasa 
Inggris dipilih sebagai bahasa pengantar”  
(Interview with teacher CS, on Thursday March 5th 2009) 
 
What the teacher Ht and CS said is supported by teacher KT statement: 
“Ini kan sekolah berstandar internasional, jadi kalau berstandar 
internasional ya bahasa yang harus digunakan adalah bahasa 
Inggris”  
(Interview with teacher KT, on Monday February 16th 2009) 
 
The students also stated the objective of the use of English in teaching-
learning activities. The statements are presented in the following interview: 
 “Eehm....ya untuk komunikasi, kan bahasa Inggris adalah 
bahasa internasional jadi ya sangat perlu penggunaan 
bahasa Inggris itu agar komunikasinya lancar. Sekolah ini 
kan bertaraf internasional, ya jadi tepat jika menngunakan 
bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar.” 
(Interview with student RN, on Monday March 16th 2009) 
 
It is clear that the objectives of the use of English in teaching and 
learning activities in the Designated International Standard School is to make the 
students have international standard; (1) the outcomes can continue their studies 
in the internationally standard school both inside and outside the country, (2) the 
outcomes can work at the international departments and/or other countries, (3) 
getting international medals in various Science, Mathematics, technology, art, and 




Dealing with the objective in the teaching and learning process, the 
teacher presented the topic from subject matter being taught by using English as 
the instructional language. It can be seen from the observation in classroom 
activities. 
“Ok students, now we will discuss about reflection of sound. 
Anyone know what is meant by sound reflection? Sound 
reflection itu pemantulan bunyi. Ada yang tahu artinya apa?” 
Teacher Ht came to open the lesson after asking and reminding 
the previous lesson. Teacher Ht opened the lesson by using 
English and started his explanation by using English too. 
(Observation of the classroom on Tuesday February 24th 2009, 
with teacher Ht) 
 
In teaching-learning activities, the teacher tried to use English as the 
instructional language in conducting the teaching and learning process. Although 
they didn’t use it 100%, but they tried to used it maximally. The teacher didn’t use 
English 100% not only because of the limited mastery of English but also they 
concerned more on the concept being taught to the students.  
“Namun karena ini masih “Rintisan” jadi kita memang masih 
merintisnya dan penggunaan bahasa Inggrisnya belum 100%. 
Ya kan minimal sudah bilingual” 
(Interview with teacher KT, on Monday February 16th 2009) 
 
Teacher CS also stated that in conducting teaching-learning activities, he 
has not used English fully yet. 
“Karena kami masih merintis program ini, jadi ya masih belum 




kami, kami gunakan bahasa Inggris dalam pembelajaran sehari-
hari”  
(Interview with teacher CS, on Thursday March 5th 2009) 
 
In conducting teaching-learning process, the teachers focused more on 
the concept being taught and ignored the grammar of the language used both by 
the teachers themselves and by the students. The main important thing is that the 
concept of the materials can be transferred well. Even, teachers often used 
Indonesian language to emphasize the concept of the material. They were anxious 
whether they focused more on the language pattern, the concept will be 
misinterpreted.  
“…tetep pembelajarannya dalam opening, materi, dan closing 
itu dengan bahasa Inggris, tapi tetep diselingi dengan bahasa 
Indonesia. Dalam artian bahwa, arti-arti yang menekankan 
pada konsep, saya tetap menggunakan bahasa Indonesia”  
(Interview with teacher KT, on Monday February 16th 2009) 
 
Teacher KT stated that in conducting teaching and learning process, she 
used English in the opening, giving materials, and closing, but she still also used 
Indonesian language to emphasize the concepts. The same as teacher KT, teacher 
Ht also still used Indonesian language in emphasizing the concept. It is more 
important to deliver the concept well rather than to use English language 





“….Yang penting konsep itu harus bener dulu. Kan lebih baik 
menggunakan bahasa Indonesia tapi konsep benar daripada 
menggunakan bahasa Inggris tapi konsep keliru.”  
(Interview with teacher Ht, on Wednesday February 18th 2009) 
 
Teacher CS, as a Mathematics teacher, supported the two previous 
statements that if he found that the concept can not be transferred well by using 
English, he used the Indonesian language. 
“RSBI ini kan masih dalam proses, jadi ya tidak bisa langsung 
100% menggunakan bahasa Inggris. Ya kita arahkan bagaimana 
dalam menggunakan bahasa Inggris itu konsep bisa 
tersampaikan, namun bila sekiranya konsep kurang 
tersampaikan, ya kita tekankan dengan bahasa Indonesia” 
(Interview with teacher CS, on Thursday March 5th 2009) 
 
The researcher found that in conducting teaching and learning process, 
the teachers have not used English fully during the process. They still used 
Indonesian language in order that the concepts can be transferred well and no 
misinterpretation dealing with the materials. But the teachers tried to make the 
students active during the teaching learning process especially in using English in 
participating in the activities. Teachers still conducted the activities by using 
English in the opening, giving materials, and closing. They also required the 
students to use English when they ask the materials to the teachers.  
As what the teacher CS did, he asked the students to make a group and 
discussed certain materials and presented it in front of the class by using English. 




the performance. Here the teacher tried to make the students active in class 
especially in using English. Obviously, teacher tried to use English maximally 
although they still used Indonesian in emphasizing the concept. 
“Seperti yang saya katakan pada pertemuan minggu lalu, 
students make a group. One group consists of eight students. 
You should present your own material. Jadi setiap group 
mempresetasikan materinya masing-masing. Materinya ada di 
halaman 169 yaitu “central angles,arcs, and sectors of a circle”, 
halaman 178 yaitu “properties of tangent of circle”, dan 
halaman 187 yaitu tentang “the incircle and the circumstance”. 
Sudah didskusikan semua kan? Please group one present your 
material. The teacher asked group one to present the material. 
The teacher observed the way the students presented the 
material. And after the presentation was end, the teacher gave 
chance for other students to ask question. After all of the 
questions were answered by the group one, then, the teacher 
gave comment on their presentation. Teacher tried to correct 
the concept of the material without correct the language the 
students used. 
(Observation of the classroom on Thursday, March 5th 2009, 
with teacher CS) 
 
The teachers focused on the comprehending materials being taught. 
Based on the interview and the observation, the researcher identified what the 
teacher did shows that they tried to use English as the instructional language as 
they can as possible to reach the aim of the program that the students should 
have international standard although in fact they still used Indonesian language. It 
is in line with the vision of the Designated International Standard School, that is, 




make Indonesian people smart and competitive internationally who are able to 
compete and collaborate globally. 
It can be concluded that the objective of the use of English as the 
instructional language in teaching and learning activities is to make students have 
international standard which includes (1) the outcomes can continue their studies 
in the international standard school both inside and outside the country, (2) the 
outcomes can work at the international departments and/or other countries, (3) 
getting international medals in various Science, Mathematics, technology, art, and 
sport competition. But in fact, the teachers didn’t use English optimally during the 
teaching learning process. They still have limited mastery of English. Teachers also 
didn’t concern on the students’ language rather concern more on the concept. 
 
b. The syllabus model 
The syllabus model used in the Designated International Standard 
School is the same as the one used in regular class but the language used is 
English. The syllabus is implemented to the lesson plan. And based on the lesson 
plan, the teachers conducted the teaching-learning activities. From the analysis of 
the documents done by the researcher, the syllabus and the lesson plan of 
Physics, Biology, Mathematics, and English were written in English. The syllabus 
and lesson plan contain the basic competence, indicator, main materials, learning 




The syllabus is the same as the regular class because the curriculum 
used is also the same. The difference between these two classes is in the “X” 
factor in which the RSBI class has to fulfill. It is based on the interview below: 
“Jadi memang sillabusnya dalam bahasa Inggris. Sama dengan 
sillabus yang kelas reguler tapi ada plusnya.”  
(Interview with teacher KT, on Monday February 16th 2009) 
 
This is in accordance to the Hy statements in which the syllabus used is 
the same as the regular class. 
“Selama ini silabus yang dipakai masih seperti yang 
dihimbaukan dari Ditjend, jadi menggunakan KD (Kompetensi 
Dasar) dan SK (Standar Kompetensi). Silabus dikembangkan 
lewat MGMP dan formatnya masih sama dengan yang dipakai 
di kelas regular”  
(Interview with teacher Hy, on Wednesday February 18 th 2009) 
 
The interview with teacher Ht and teacher CS supported the previous 
statements that the syllabus used the Designated International Standard School is 
the same as the regular class. The differences are the used of English and the used 
of ICT in teaching learning process. 
P : Seperti apa bentuk sillabusnya? 
Ht : Sillabus itu dibuat kurang lebih berdasarkan peraturan dari 
Ditjend. 
P : Apakah sillabusnya sama dengan yang kelas reguler? 




P : Faktor X-nya itu apa saja pak? 
Ht : Ya penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar, 
penggunaan ICT yang lebih kuat, kemudian buku-bukunya 
juga berbahasa Inggris. 
P : Berarti materinya sama dengan kelas yang reguler ya pak? 
Ht : Ya sama, hanya ada plus X-nya tadi. Media yang digunakan 
juga penggunaan bahasa Inggrisnya. 
(Interview with teacher Ht, on Wednesday February 18th 2009) 
 
“Sillabusnya kurang lebih sama dengan yang kelas reguler, 
hanya bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris. Kalau di 
SBI penggunaan bahasa Inggrisnya itu dalam porsi yang lebih 
banyak. Juga medianya sudah memakai ICT” 
(Interview with teacher CS, on Thursday March 5th 2009) 
 
From the observation done by the researcher, the teachers 
implemented the syllabus in teaching and learning activities. And because it is the 
Designated International Standard School, the language used in writing the 
syllabus and lesson plan is also in English. 
It can be concluded that the syllabus the teachers used was written in 
English. It indicated that the use of English not only in the teaching-learning 
process in class, but also in writing syllabus. In fact, the content of the syllabus 






c. The roles of instructional materials 
In the teaching-learning process, the teacher explained the materials 
through the presentation of topics or tasks from subject matter being taught. 
During the teaching-learning process, the teacher also applied some activities 
showing his/her creativity. They used texts, pictures (diagram and figure), and 
visual aids (animation film, power point) which were dealt with the topic being 
learned. Beside to attract the students’ attention, those provided activities were 
helping the students and also teachers in comprehending and delivering the 
material. 
The activities below are the example of teaching the materials: 
“Teacher taught about reflection sound. After he explained 
about what is meant by reflection sound, he showed about the 
law of reflection sound. He showed it in power point media. The 
power point showed that:  
“Sound reflection follows the law of reflection which states 
that: 
1. The incident sound, normal line and reflected sound are in 
one plane 
2. The incident angle is the same as the reflected angle” 
Teacher showed the law of reflection completing by the picture 
showing the way reflection is done.” 
(Observation on the classroom on Tuesday, February 24th 2009, 
with teacher Ht) 
 
After observing the activity, the researcher found that there were 
diagrams and explanation provided by the teacher in power point media. Teacher 




materials. Text and diagram shown in power point media that provided by the 
teacher helped the students in comprehending the teacher’s explanation. 
The materials are selected based on the topic from the subject matter 
being taught. All of the materials used in the Designated International Standard 
School are written in English. The main source of the material is from the 
“Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah” and as the supplement 
teachers selected the materials from other countries written in English and 
appropriate with the materials in syllabus.  
“Materi yang dipakai adalah buku paket/wajib dari Ditjend, 
selain itu kita tambah dari buku-buku dari luar negeri, itu 
sebagai tambahan. Jadi itu buku-buku berbahasa Inggris yang 
dari luar sebagai contoh buku dari Longman” (Interview with 
teacher KT, on Monday February 16th 2009) 
 
The main source of the materials is from “Ditjend” and there are many 
others supplement from another countries. Teacher Ht and CS stated that in 
choosing the supplement materials there are some point to be consider, that is, 
the material in which it is appropriate with the students’ need and the language 
used is easy to understand by the students. 
 
“Materinya itu ya materi yang dari Ditjend. Itu wajib. Ada juga 
materi suplemen. Kalau yang buku-buku dari luar negeri ya 
tentu pakai bahasa Inggris, materi yang dari Dirjend pun juga 
dalam bahasa Inggris. Jadi selain materi dari Ditjend, ada juga 
materi yang dari luar negeri, dari Longman kemudian dari 





….Kita pilih buku yang bahasanya mudah dimengerti. Kan ada 
juga buku yang bahasanya sulit dipahami padahal intinya itu 
juga sama saja. Makanya kita mengadopsi buku dari luar negeri 
yang kita sesuaikan dengan materinya.” 
(Interview with teacher Ht, on Wednesday February 18th 2009) 
 
“Buku itu kita pilih sesuai dengan kebutuhan. Misalnya buku yang 
dari Cambridge itu, sudah sesuai atau cocok dengan materi yang 
diajarkan. Kemudian ada buku yang memang untuk kelas reguler 
tapi ada versi billingualnya, ya kita pakai”  
(Interview with teacher CS, on Thursday, March 5th 2009) 
 
The teachers selected the materials and applied in such a way to 
motivate the students. In this case, the instructional materials roles as something 
stimulating the students’ motivation, and assisting the students’ comprehension 
in learning on the content being taught in English. According to the observation in 
the classroom, the interview, and the document analysis, the materials given by 
the teachers were interesting for the students. It can be seen from the students’ 
enthusiasm in joining the teaching-learning process. The teachers combined the 
materials being taught using text, diagram, and figure shown in power point 
media to stimulate the students’ motivation. 
It can be concluded that the materials used in teaching-learning 
activities in the Designated International Standard School were written in English. 
The books were from Ditjend and other countries. The books from other countries 
were chosen based on the students’ understanding and based on the materials 




to motivate students. The materials play an important role in conducting 
teaching-learning activities. The materials which are written in English can 
increase students’ learning and also stimulate students’ understanding in 
mastering English more. 
 
d. The model of teaching and learning activities 
Teacher provided guides and strategies to assist the students in 
comprehending materials through presentation of topic and tasks from subject 
matter being taught. The activities in teaching-learning activity enabling students 
to comprehend the materials through English either written or orally. Based on 
the observation and interview, the teachers used presentation both from the 
teachers and from the students, group discussion, and by internet channel. 
“Kalau pembelajarannya kita sudah pakai ICT. Jadi setiap 
mengajar, saya selalu menggunakan power point. Siswa juga 
sudah membawa laptop jadi kadang kita juga belajar lewat 
internet, misalnya kita buka web edukasi. Selain itu kita juga 
ada diskusi, seperti yang mbak lihat kemarin, siswa saya beri 
tugas untuk diskusi kemudian untuk dipresentasikan di depan 
kelas secara berkelompok kemudian didiskusikan secara 
bersama satu kelas. Presentasinya juga dalam bentuk power 
point” 
(Interview with teacher CS, on Thursday, March 5th 2009) 
 
Teacher CS stated that in conducting teaching-learning activity, he 
always used ICT. He also asked the student to present materials that have been 




through internet channel. As the same as teacher CS, teacher Ht did almost the 
same models. 
“Kalau materinya praktek, ya kita praktek. Kalau di kelas yang 
teori, itu saya harus slalu menggunakan power point. Dengan 
adanya power point itu kita lebih praktis, bisa saya persiapkan 
dari rumah, mungkin saya buat animasi jadi akan lebih menarik 
dan labih bisa menerangkan apa yang dimaksud disitu, bahkan 
dengan adanya power point itu anak akan lebih mudah 
menerima materi jika dibandingkan dengan kita yang cuma 
ngomong di depan kelas. Kita juga adakan diskusi. Ketika saya 
menerangkan lewat power point, kemudian anak saya suruh 
diskusi tentang materi yang ada di power point itu. Selain itu 
juga pembelajaran saya juga lewat internet. Jadi anak saya beri 
tugas kemudian pengumpulannya lewat internet, dikirim ke e-
mail saya, jadi walaupun saya tidak bisa mengajar, misalnya 
sedang ada di Jakarta mengikuti seminar, saya masih bisa 
mengecek tugas-tugas dari anak.” 
(Interview with teacher Ht, on Wednesday, February 18th 2009) 
 
The model of teaching-learning activities used in this program deal 
with behavioral theory. Behavioral theory finds out how external, environmental 
stimuli cause overt or observable learner behavior and how modifying a learner’s 
environment can change behavior. In this theory, there are some educational 
practices that can be used to increase learning. The way the teacher presented the 
material like the use of power point media is used to increase learning. The 
regulation in carrying out the Designated International Standard School which 
state that in implementing the school must use multimedia facilities in which each 
student is to have his/her own computer (Lap Top) in everyday teaching and 




is, computer-assisted instruction (CAI). Computer-assisted instruction (CAI) refers 
to the use of computers to present programmed instruction or to otherwise assist 
learners with specific learning tasks. Many different kinds of CAI programs are 
available, and most require learners to engage in lots of drill and practice.  
It can be concluded that in teaching activities, the teacher provided 
interesting activities that made the students interested in joining the teaching-
learning process. In teaching, the teachers not only explained the materials all the 
times, but also asked the students to have their own presentation so the students 
not only learned by listening their teachers but also learned by themeselves. 
 
e. The communication in teaching-learning activities 
Communication is very crucial in teaching-learning activities. 
Communication activities are types of learning activities that engage learners in 
authentic communication. Teacher and students both act as sender and receiver. 
When the teacher was explaining or presenting the materials, the teachers act as 
the sender of information to transmit the message to the students and the 
students act as the receiver who accept and interpret the message. They sent and 
receive message back both on two sides. Teachers and students changed roles as 
well. They could be senders that formulate messages, encode messages, and 
transmit the messages, and also as the receivers that decode and interpret the 




Using English to communicate during the lesson was not an easy thing 
for the teacher. It was because of the limited mastery of language by the teacher. 
They usually combine the English language and Indonesian language to teach or 
delivering materials. They concerned more on the mastery of the concept of the 
materials and ignored the use of English. The main teaching-learning process was 
usually done using English as in the opening, giving materials, and closing. But if 
there were some students still have not understood yet about the materials, the 
teachers then explained it using Indonesian language. In answering questions, 
teachers still also used Indonesian language in order that the question can be 
answered well. 
“…jika siswa mengalami kesulitan mengenai ulasan yang saya 
berikan, maka akan saya tekankan dengan menggunakan 
bahasa Indoneisa” 
(Interview with teacher Hy, on Wednesday February 18th 2009) 
 
As what teacher Hy said, teacher CS stated that in conducting 
communication during the lesson, the teachers and the students used both English 
and Indonesian language. Teacher CS was anxious if he taught by using English all 
the time, the students couldn’t accept the concept of the materials correctly, or 
even the students would miss the concept of the materials. Here, the teachers 
used Indonesian language to emphasized the concept of the materials.  
“Komunikasi itu terjalin tidak hanya dengan bahasa Inggris. 
Sekiraya kita memakai bahasa Inggris tapi maksud belum bisa 





(Interview with teacher CS, on Thursday, March 5th 2009) 
 
In students’ perception, the communication during the teaching-
learning activities was still hard to do especially by using English. Students 
assumed that the teachers have not communicated the concept of the materials 
yet. Even, sometimes there was miscommunication among them. What the 
teachers’ thought about the materials by using English was not the same as 
students’ perception.  
P : Apakah siswa sudah merasa berkomunikasi dengan 
baik menggunakan bahasa Inggris dengan guru? 
RN : Belum 
P : Misalnya guru menerangkan dengan bahasa 
Inggris, apakah siswa sudah bisa langsung paham? 
RN : Kadang sudah paham, kadang juga belum paham  
P : Terus siswa tanya kepada guru tentang apa yang 




RN : Biasanya siswa tanya dengan bahasa Inggris terus 
guru menerangkan materi lagi dengan 
menggunakan bahasa Indoneisa. 
P : Menurut siswa, apakah guru sudah dianggap 
mampu mengkomunikasikan konsep materi kepada 
siswa dengan menggunakan bahasa Inggris? 
RN : Belum sepenuhnya karena kadang guru 
menyampaikan materi dengan menggunakan 
bahasa Indonesia. 
P : Menurut siswa, apakah guru itu sudah dianggap 
mampu mengkomunikasikan konsep dengan bahasa 




RN : Belum mbak. 
P : Menurut siswa apakah sering terjadi 
misscommunication dengan guru? Dalam hal apa? 
RN : Iya mbak, kadang. Misalnya dalam Biologi, guru 
maksudnya bagini, tapi siswa menanggapinya lain, 
padahal menurut siswa yang benar adalah yang 
ssiswa maksud. Terus di power pointnya kata-
katanya begini, tapi guru menanggapinya lain. 
(Interview with student RN, on Monday, March 16th 2009) 
 
 
It can be concluded that the communication made during the 
teaching-learning activities, the teachers and students both act as active 
participants. In fact the teachers and the students combined the English language 
and Indonesian language in teaching-learning activities. The communication 
during the teaching-learning activities was still hard to do especially by using 
English. Students assumed that the teachers have not communicated the concept 
of the materials yet. 
 
f. The teacher’s roles 
The teacher presented the material from the subject matter being 
taught while the students listened to the explanation. In the teaching-learning 
process, the teacher acted as the facilitator and motivator. Teacher Ht stated that 
as a teacher, he acted as a facilitator. He facilitated what the students’ need. 
Based on the observation in teaching-learning process, teacher Ht facilitated his 




assisted the student to learn and to comprehend understanding about the 
materials. 
Ya kalau guru itu kan sekarang istilahnya sebagai fasilitator jadi 
ya kalau anak  ingin belajar suatu konsep, ya kita fasilitasi. Ya 
jadi anak harus belajar sendiri. Kan sekarang itu guru tidak 
boleh menjadi segala-galanya 
(Interview with teacher Ht, on Wednesday, February 18th 2009) 
 
 
Teacher CS, stated that as a teacher, he should be a motivator. He 
tried to motivate students to actively learn during teaching-learning process.  
Kalau sekarang tidak seperti jaman dulu dimana guru itu adalah 
sumber dari segala ilmu. Tapi lebih kepada motivator, jadi guru 
memotivasi anak agar anak itu lebih aktif  
(Interview with teacher CS, on Thursday, March 5th 2009) 
 
As a motivator, teachers tried to motivated students by giving chance 
for them to ask question during the teaching-learning process.  Teachers also 
applied reward and punishment. Punishment was given to the students who did 
not do the task or homework, and reward was given to those who succeeded in 
answering question, doing the task, and presenting the materials. Those were the 
feedback and reinforcement for the students to improve their learning. It is in line 
with the behavioral theory in operant conditioning that refers to learning 




effective teaching proposed by Cole and Chan. They stated that in effective 
teaching there should be motivation and reinforcement.   
In motivating the students, teacher Ht and CS used asking and 
answering technique to find out students’ understanding. They tried to make 
reinforcement and feedback for the asking and answering technique. 
Itu biasanya saya selipi. Jadi sekiranya ada yang kurang paham, 
saya tanyakan materi yang saya ajarkan. Kalau mereka tidak 
bisa menjawab, berarti mereka belum paham, kemudian konsep 
itu akan lebih saya tekankan dengan menggunakan bahasa 
Indonesia. 
(Interview with teacher Ht, on Wednesday, February 18th 2009) 
 
Ya kita pancing saja dengan pertanyaan. Kalau pertanyaan itu 
tidak bisa dijawab, artinya konsep pokok belum bisa terjawab 
kita beri motivasi lebih kepada anak untuk memahami konsep 
dengan bahasa Indonesia. 
(Interview with teacher CS, on Thursday, March 5th 2009) 
 
It can be concluded that the teachers acted as  facilitator and 
motivator. As the facilitator, the teachers facilitated what the students’ need. 
Teachers facilitated his teaching by the media in order that the students can reach 
understanding well. As motivator, the teachers tried to motivate students by 
giving chance for them to ask question during the teaching-learning process.  






g. The learners’ roles 
In teaching-learning activities, the students are communicators. They 
are actively engaged in trying to make themselves understood and in 
understanding others, even when their knowledge of the target language is not 
sufficient. The students reached understanding by themselves by actively paid 
attention to the teacher’s explanation, asked questions, and presented material 
after discussing. When the researcher was observing the teaching-learning 
activity, the researcher noticed that the teachers gave the students some 
guidance and directions. The students tried to understand what the teacher 
meant. 
Teacher CS, Mathematics teacher, stated that the students should be 
actively engaged in teaching-learning process. They should acquiring information 
not only from one direction but from many directions. 
“Siswa diharapkan bisa berpartisipasi secara aktif untuk belajar, 
terlebih ini SBI jadi ilmu itu datang tidak hanya dari satu arah, 
tapi datangnya dari berbagai arah. Siswa juga berperan untuk 
mencari ilmu secara aktif dari berbagai sumber.” 
 (Interview with teacher CS, on Thursday, March 5th 2009) 
 
In Mathematics lesson, for example, teacher asked the students to 
make a group of eight and each group is given a material to be discussed. They 
discussed the material based on many books as the references. After discussing, 
the students then came forward to present the material by using English and by 




students what should be in their presentation and the students themselves 
enhance understanding by discussing it with the others.  
During the presentation, the students tried to make other students 
understand what they meant. After presenting the material, the teacher didn’t 
criticize on their language, but rather on their concept of the material. The other 
students also criticized on the presentation and asked whether they didn’t 
understand the concept of the material yet. 
“Well good done for you all. Presentasi yang bagus namun ada 
beberapa konsep yang perlu saya luruskan disini. But before 
that, please ask questions to the group” The teacher gave 
feedback to students’ presentation and asked other students to 
give comment and ask questions. Then there was a student 
gave comment. Teacher gave chance for her to give comment 
Student EM : I think your presentation is less interesting 
because the animation is less. Your 
explanation is not enough. Please gave me 
more explanation about what is meant by 
sector ” 
 
(Observation in classroom activities on Thursday, March 5th 
2009, with teacher CS)  
 
What the students did was to enhance understanding of the materials 
by themselves. They tried to acquiring information from many sources. They 
weren’t afraid or worry to ask questions if they still haven’t understood yet. It is in 




teaching-learning activities. What the students did are aim to support their 
understanding in learning. 
It can be concluded that students are communicators. They are 
actively engaged in trying to make themselves understood. The students reached 
understanding by themselves by paying attention actively to the teacher’s 
explanation, ask questions, and present materials after the discussion. What the 
students did was to enhance understanding of the material by themselves. 
 
2. The Strengths and the Weaknesses of the Use of English in Teaching-Learning 
Activities 
a) The strengths 
There are some strengths in the using of English in teaching learning 
activities in the actively. The first, during the teaching-learning activities the 
materials had been delivered by using English. Both the teachers and the students 
had used English as the instructional language. It could be seen from the 
observation in the classroom and from the interview done both with the teachers 
and the students. The students intended to be more active during the lesson. 
There is a special day, that is Friday, where students had to use English all the time 
to communicate both with the teachers and with the students. 
The second, the materials used in teaching-learning process were 
written in English. All references used were selected according to the materials 




understanding. In delivering materials, teacher used visual aid through power 
point media to increase learning. What teachers did dealing with the materials 
made the students became active and enthusiastic in the teaching-learning 
activities. 
The third, the researcher found that in delivering materials, the 
techniques teachers used are interesting and could motivate students to increase 
learning. Using visual aid, presentation, power point media is interesting 
techniques that made students are more motivated. It is based on the observation 
and interview with the students. 
 
b) The weaknesses 
Beside strengths, there are some weaknesses in using English as 
instructional language in teaching-learning activities in the Designated 
International Standard School. The first, the teachers didn’t use English optimally. 
Students still weren’t satisfied with the language used by the teachers. It is 
because of the limitation of teachers’ mastery of English. There’s still 
communication or presenting materials in Indonesian language.  
Secondly, teacher didn’t pay attention to the language the teachers 
and students used. The teachers concerned more on the concept of materials 
rather than on the language. It can be seen from the observation that the teachers 
didn’t criticize on students’ sentences when it is not grammatically correct. It is 




international standard. If the students are expected to have international 
standard, of course the language they used should be concerned more. 
 
B. Discussion 
In the research finding, the researcher discusses two main points of 
research findings concerning with the teaching-learning activities in the Designated 
International Standard School, SMP N I Sukoharjo, which was observed from various 
dimensions. The first point is about the use of English in teaching-learning activities; 
including (1) the objective of the use of English in teaching-learning activities, (2) the 
syllabus model, (3) the roles of instructional materials, (4) the model of teaching and 
learning activities, (5) the communication in teaching-learning activities, (6) the 
teacher’s roles (7) and the learners’ roles. The second point is about the strengths and 
the weaknesses. In order to justify the research finding, the researcher tried to discuss it 
with the other relevant references. 
The researcher found that in using English as the instructional language to 
teach Biology, Physics, Mathematics, and English, the teachers had mission to make 
students have international standard quality since this school is international standard 
and the objective of this program is to make the outcomes have international standard. 
The mission of the teachers is in line with the vision and mission of this program, that is, 
to prepare students to have international standard quality and to make Indonesian 
people smart and competitive internationally who are able to compete and collaborate 
globally (www.pelangi.dit-plp-go.id). But the percentage of the English language used by 




emphasize the concept of the materials. In teaching, the teachers focused more on the 
concept of the materials being taught than on the language skill. The teachers were 
anxious if the students miss the concept of the materials if they were taught by using 
English all the time. It is also because of the limited mastery of English language by the 
teachers.  
As stated before, the mission and vision of this program are to prepare 
students to gain international standard quality and to make Indonesian people smart 
and competitive internationally who are able to compete and collaborate globally. It 
means that students are to have international standard competence dealing with the 
intelegancy and the mastery of international language, that is English.  The use of 
English in teaching-learning activities is not quite suitable with the objective of the 
program. It can be seen from the observation and the interview, the researcher found 
that in teaching-learning activities teachers didn’t pay attention to students’ language or 
criticized whether students had mistakes in grammar, pronunciation, or diction. As 
human who are prepared to have international standard, the language they used, 
especially the international language, should be mastered well in order to communicate 
with foreigners.  
The reason why the teachers didn’t use English optimally during teaching-
learning activities is because of the limited mastery of English. Furthermore, why the 
teachers didn’t concern more with the language the students’ used is because they 
concern more with the concept being taught. They didn’t want that the students 
missed the concept of the materials so that’s why they still used Indonesian language in 




language proposed by Halliday that one of language function is “Ideal Function” that 
language serves for the expression of ‘content’ that is of the speaker’s experience of 
the real world, including the inner world of his own consciousness. The experience of 
the teachers is less concerning with the English use so the mastery of the language is 
also limited. 
In terms of syllabus model, all syllabus and lesson plan have been written in 
English. What the teachers taught is based on the syllabus. The syllabus in the 
Designated International Standard School is the same as the regular class, but the 
language used is English. The curriculum either in the Pioneering of International 
Standard School or in regular class is the same, that is KTSP. The researcher found that 
the teachers selected the materials in the syllabus which were suitable with the content 
area of subject and adjusted to the students’ need and interest. The researcher found 
that it was a good point since syllabus functioned as guiding the teacher in their 
teaching. The materials used were also written in English. The way the teachers selected 
the supplement materials is in a good way. They selected the other materials based on 
the materials needed by the students, and chose the one whose language is easy to 
understand. In giving a task and test, teachers also used English.  
The reason why the teachers wrote the syllabus in English is because the 
language used in conducting the teaching-learning activities is in English so they make 
the syllabus appropriate with the instructional language used in teaching-learning 
activities. What the teachers did in writing the syllabus in English is in line with the 
theory proposed by Clark (1996: 23) that language fundamentally is used for social 




that in conducting teaching-learning activities in the Designated International Standard 
School should use English. 
In terms of the communication made in the classroom, the teachers and 
students realized that it still have to be developed. What the teachers meant should be 
interpreted well by the students and there should be encouragement to use English as 
instructional language without worrying about the mistakes they will make in using it. 
This case can be seen from the observation that in teaching-learning activities, students 
still have different perception from what the teachers meant. The way the teachers 
explained the materials still has not been understood well by the students. Teachers 
often replied their explanation by using Indonesian language in order to make the 
students understand. In asking question, students used English but teachers were 
sometimes hard to understand what the students meant. There were still many 
miscommunications between the teachers and the students. 
Why the communication is still hard to do using English is once more 
because of the limited mastery of English both the teachers and the students. The 
communication will succeed if there are four steps in conducting it. According Cole and 
Chan (1994: 34) there are four basic steps in a message transfer process; (1) message 
formulation–the setting of idea intended to others; (2) message encoding and 
transmission–putting the idea into coherent form and order and the decision in 
transmitting it trough verbal or non-verbal communication; (3) message decoding and 
interpretation–extracting meaning from coded messages and interpreting the messages; 




In teaching-learning activities in the class, teachers provided guides and 
strategies to assist the students in comprehending materials through the presentation 
of topic and tasks from the subject matter being taught. The activities enabled students 
to comprehend the materials through English either in written or oral form. The 
activities involved teaching using power point media, animation, group work, discussion, 
and presentation by the students. Teachers applied an interesting technique to motivate 
the students. 
It can be concluded that the teachers’ roles are as the facilitator and 
motivator. They facilitate their teaching in order to increase students learning. They also 
motivate students to increase students motivation in joining teaching-learning activities. 
It is in line with the theory of teacher’s roles proposed by Wright (1987: 63) that one of 
teachers’ roles is to create the condition under which learning can take place: the social 
side of teaching. Here teachers act as facilitators. Wright also proposed another role of 
teachers that is to motivate. A primary function of teachers’ management role is to 
motivate the learners who are demotivated and to nurture those who are already well 
motivated to the task of learning of foreign language. Teachers also encouraged pride in 
achievement by allowing learners to display their work on the classroom walls and 
notice boards (Wright, 1987: 63). 
In terms of learners’ roles, students have the role to emphasize 
understanding about the materials in teaching-learning process. What they did during 
teaching-learning process was aimed to support their understanding in learning. The 
students were actively engaged in the teaching-learning process. Based on the 




the teacher that was delivered in English. They tried to emphasize understanding by 
asking questions if there’s less understandable explanation. It is in line with the theory 
of learners’ roles proposed by Mouly (1968: 329) that learners should emphasize 
understanding. 
During the teaching-learning activities, the teacher was not the one who 
presented the materials but the students were also strongly demanded to be active in 
the class. The teachers tried to make students active in the teaching-learning activities 
by guiding them to ask, answer and develop their comprehension to the materials being 
taught. The teachers also gave reinforcement and feedback to increase and motivate 
students’ learning. What the teachers did is as facilitator and motivator. It is in line with 
the teachers’ role that is as facilitator and motivator. All teachers should aim to enhance 
understanding to optimum achievement of learners. A teacher should apply the most 
efficient methods, strategies, procedures, and principles so that learners will develop to 
the full extent of their capabilities. 
From the observation, it can be concluded that teachers are good 
motivator and facilitator. The teachers tried to make the students more active in the 
teaching-learning activities. They tried to create a condition where students can actively 
involve in teaching-learning activities in talking, asking, and answering. Teacher applied 
an interesting technique in teaching to motivate students in joining the teaching-
learning activities.  
Some strengths were found in using English in teaching-learning activities. 
The first strength is that in teaching-learning activities, the materials had been delivered 




instructional language. Secondly, the materials used in teaching-learning process were 
written in English. All references used were selected according to the materials and 
students’ need. The language of the materials is chosen based on students 
understanding. Thirdly, the techniques teachers used are interesting and could motivate 
students to improve learning. Teachers used visual aid, presentation, and power point 
media. 
The weaknesses were also identified in using English as instructional 
language in teaching-learning activities in the Designated International Standard School. 
The first, the teachers didn’t use English optimally. It is because of the limited mastery 
of English. Students still weren’t satisfied with the language used by the teachers. 
Secondly, teachers didn’t pay attention to the language the teachers and students used. 

















CONCLUSION AND SUGGESTION 
 
A. Conclusion 
In this chapter, the researcher comes to the conclusion of this research. 
Based on the research finding and the discussion, the researcher found that the use of 
English in the Designated International Standard School is based on the vision of the 
program, that is to prepare students to gain international standard quality and also the 
mission, that is, to make Indonesian people smart and competitive internationally who 
are able to compete and collaborate globally. But based on researcher’s observation 
and interview, the teachers focused more on the concept being taught rather than on 
the language the teachers and the students used. 
The researcher found that the syllabus used in the Designated International 
Standard School was the same as the regular class. The difference is that the syllabus in 
this school was written in English. The materials they used were also written in English. 
The teachers also gave tasks and tests in English. From the observation and interview 
done by the researcher during the teaching-learning activities, the teachers played roles 
as a facilitator and motivator. The teachers were responsible in selecting the materials 
to be used in teaching-learning activities. They also provided guides and strategies to 
assist the students in comprehending materials by using English through presentation of 
topic and tasks from subject matter being taught. They motivated students to improve 






teachers used in teaching was very interesting and made the students motivated and 
facilitated. 
During the teaching-learning process, the communication was conducted 
both by using English and Indonesian language although sometimes there were some 
miscommunications between the teachers and the students. In the teaching-learning 
activities, teachers and students changed roles as well both as sender and as receiver. 
They could be senders that formulated messages, encoded messages, and transmited 
the messages, and also as the receivers that decoded and interpreted the messages. 
The students still had difficulty in understanding the materials through 
English especially dealing with teachers’ explanation. When the teachers found that 
students didn’t understand the materials taught by using English, the teachers used 
Indonesian language in explaining the materials.  
Based on the observation and interview, the researcher found some 
strengths and weaknesses in using English as an instructional language in teaching-
learning activities in the Designated International Standard School. The first strength, 
during the teaching-learning process the materials were delivered by using English. Both 
the teachers and the students had used English as the instructional language. It could be 
seen from the observation in the classroom and from the interview done both with the 
teachers and the students. The students intended to be more active during the lesson. 
There was a special day, that is Friday, where students had to use English all the time to 




The second, the materials used in teaching-learning process were written in 
English. All references used were selected according to the materials and students’ 
need. The language of the materials is chosen based on students understanding. In 
delivering materials, the teachers used visual aid through power point media to improve 
learning. What the teachers did dealing with the materials made the students active and 
enthusiastic in the teaching-learning process. 
The third, the researcher found that in delivering materials, the techniques 
the teachers used were interesting and could motivate students to increase learning. 
Using visual aid, presentation, and power point media were interesting techniques that 
made students more motivated. It is based on the observation and interview done with 
the students. 
Beside strengths, there were some weaknesses in using English in teaching-
learning activities in the Designated International Standard School. The first, the 
teachers didn’t use English optimally. Students still weren’t satisfied with the language 
used by the teachers. It was because of the limited mastery of English of the teachers. 
There was still communication or presenting materials in Indonesian language.  
Secondly, the teachers didn’t pay attention to the language the teachers and 
students used. The teachers concerned more with the concept of materials rather than 
in the language. It could be seen from the observation that the teachers didn’t correct 
students’ sentences when they were not grammatically correct. It was not appropriate 
since the objective of this program was to make the outcomes have international 
standard; (1) the outcomes can continue their studies in the international standard 




international departments and/or other countries, (3) getting international medals in 
various Science, Mathematics, technology, art, and sport competition. 
(www.pelangi.dit-plp.go.id). If the students are expected to have international standard, 
the language they used should be their concern. 
The concept of conducting the Designated International Standard School is 
not maximally implemented especially in using English as the instructional language in 
teaching-learning process. As stated in previous discussion that the mission of this 
school is to make Indonesian people smart and competitive internationally, who are 
able to compete and collaborate globally, and the vision is: 
“Terwujudnya insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif secara 
internasional”(www.pelangi.dit-plp.go.id).  
 
It is clear that the students of the Designated International Standard School 
are prepared to be smart and competitive and are also able to compete and collaborate 
globally. So the students should be in the habit of using English as the language to 
communicate. 
B. Suggestion 
After analyzing the data and making conclusion, the writer has some suggestion for both 
teachers and the students, in order to make the use of English in teaching-learning 
activities keep going improvement. 




a) The teachers should improve the use of English in the teaching-
learning activities. 
b) The teachers should improve their English mastery and fluency 
especially. 
c) Although in the daily teaching-learning activities, the teachers focused 
more on the concept being taught, they should also concern on the 
language the teachers and the students used during the teaching-
learning activities. 
d) The teachers should improve their communication with the students 
during the teaching-learning activities. 
1. To the students 
a) The students should be more active in the teaching-learning activities 
in order to develop their language and to enhance understanding. 
b) The students should be braver to ask questions and give suggestions to 
the teachers dealing with the teaching-learning activities conducted in 
the classroom. 
c) The students shouldn’t be worried about mistakes they will make in 
communicating by using English. 
d) The students should increase their motivation in learning and in 
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1. The Socialization of International Standardized School Concept 
a) Apakah kepala sekolah ataupun pihak sekolah sudah 
mensosialisasikan tentang konsep RSBI kepada para guru pengajar 
di RSBI? 
b) Bagaimanakah konsep ideal sebuah sekolah RSBI? 
2. The implementation of English used in teaching-learning activities 
a) Bagaimana penerapan penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa 
pengantar pada kegiatan pembelajaran? 
b) Apakah sudah sesuai dengan yang tercantum dalam program? 
3. General and specific objectives of the use of English in the Pioneering of 
International Standardized School. 
a) Apa tujuan umum dan tujuan khusus penggunaan bahasa Inggris 
sebagai bahasa pengantar di RSBI? 
b) Apakah tujuan umum serta tujuan khusus itu tercantum dalam 
program pelaksanaan RSBI? 
4. A Syllabus model 
a) Seperti apa bentuk sillabusnya? 




c) Apakah model sillabus yang digunakan untuk kelas RSBI sama 
dengan yang kelas reguler? 
d) Apakah dalam sillabus tersebut menekankan pada penguasaan 
bahasa Inggris ataukah lebih pada penguasaan konsep materi? 
Apakah juga tercantum dalam program pelaksanaan RSBI? 
5. Roles of instructional material 
a) Bagaimana bentuk materi yang disajikan dalam kegiatan 
pembelajaran di RSBI? 
b) Apakah bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris? 
c) Darimana sumber materi-materi itu? 
d) Apa saja yang menjadi kriteria pemilihan sumber materi? 
6. Models of teaching and learning activities 
a) Model pembelajaran apa saja yang ada di RSBI? 
b) Model pembelajaran yang mana yang cenderung digunakan guru 
dalam pembelajaran? 
7. The communication in teaching and learning activities 
a) Apakah guru sudah merasa berkomunikasi dengan baik 
menggunakan bahasa Inggris dengan para siswa? 
b) Bagaimana guru mengkomunikasikan konsep materi kepada siswa?  
c) Bagaimana guru mengetahui bahwa siswa sudah paham ketika guru 
menerangkan suatu konsep dengan bahasa Inggris? 
8. Teacher’s roles 




9. Learner’s roles 
· Menurut guru, apakah peran seorang siswa dalam pembelajaran? 
10. The strenghths and the weaknesses of the use of English in the Pioneering of 
International Standardized School 
a) Apakah ada keuntungan dan kelemahan dalam menggunakan bahasa 
Inggris sebagai bahasa pengantar? 
b) Apa saja keuntungan juga kelemahan menggunakan bahasa Inggris 
dalam kegiatan pembelajaran? 
c) Apa saja kendala-kendala yang guru hadapi dalam menggunakan 
bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan 
pembelajaran di RSBI ini? 















Catatan Lapangan Hasil Wawancara I 
 
Catatan lapangan hasil wawancara no : 1 
Waktu wawancara    : Senin, 16 Februari 2009 
Tempat wawancara    : Kantor SMP Negeri 1 Sukoharjo 
Informan     : Guru KT (Guru Biologi) 
Pewawancara     : Rina Harsuciningsih (Peneliti) 
Topik wawancara  : Implementasi bahasa Inggris 
 
Hari Senin tanggal 16 Februari 2009 pukul 09.00 saya sudah duduk di 
luar ruang kantor guru sembari menunggu guru KT (guru Biologi). Suasana saat 
itu sedikit ramai dikarenakan sudah waktunya istirahat. Ruang kantor guru berada 
di bagian tengah dari seluruh ruangan yang ada di SMP Negeri I Sukoharjo. 
Ruang kantor berada sebelahan dengan ruang Kepala Sekolah dan ruang TU. 
Ruang kantor menghadap dua arah, yaitu menghadap selatan serta menghadap 
utara. Meja diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan adanya jalan dari 
halaman depan ke halaman tengah dari sekolahan itu. Meja guru diatur 
mengahdap ke timur dan sebagian lagi mengahdap ke barat. Khusus yang 
menghadap ke barat diperuntukkan bagi guru yang memiliki jabatan khusus 
misalnya wakil kepala sekolah. 
Meja guru KT berada dibagian pinggir sebelah utara menghadap ke 
timur. Wawancara dilakukan di meja guru KT dimana saya duduk di sebelahnya. 
Wawancara berlangsung kira-kira 20 menit dengan pertanyaan-pertanyaan yang 





1. The Socialization of International Standardized School Concept 
P : Apakah kepala sekolah ataupun pihak sekolah sudah 
mensosialisasikan tentang konsep RSBI kepada para guru 
pengajar di RSBI? 
KT : Sejak awal mau dibuka program ini, pihak sekolah sudah 
mensosialisasikan konsep-konsep RSBI serta bagaimana 
pelaksanaannya disertai kebujakan-kebijakan dalam 
pelaksanaannya. 
P : Bagaimanakah konsep ideal sebuah sekolah RSBI? 
KT : Sebenarnya pertanyaan ini lebih sesuai ditujukan kepada 
penanggungjawab RSBI disini. Kami sebagai guru, cuma 
pelaksana di lapangan. Tapi sejauh yang saya tahu, konsep RSBI 
itu harus memenuhi standar nasional pendidikan dulu yang 
diikuti adanya faktor X yang membuatnya berbeda dengan kelas 
yang reguler. 
2. General and specific objectives of the use of English in International 
Standardized School. 
P : Menurut ibu, apa tujuan umum dan tujuan khusus penggunaan 
bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar di RSBI ini? 
KT : Itu kan merupakan program, itu sudah ketentuan dari program 
dari Ditjend jadi kita melaksanakan ketentuan dari program 
tersebut. 
P : Jadi itu memang tercantum dalam program ya bu? 
KT : Oiya, itu sudah tercantum dalam program. Jadi pembelajarannya 





3. The implementation of English used in teaching-learning activities 
P : Bagaimana penerapan penggunaan bahasa Inggris sebagai 
bahasa pengantar pada kegiatan pembelajaran? 
KT : Ya memang karena ini adalah RSBI, jadi memang sudah 
diterapkan. Namun karena ini masih “Rintisan” jadi kita 
memang masih merintisnya dan penggunaan bahasa Inggrisnya 
belum 100 %. Ya kan minimal sudah billingual. 
 P : Apakah sudah sesuai dengan yang tercantum dalam program? 
 KT : Ya sudah mbak. 
4. A Syllabus model 
P : Seperti apa bentuk sillabusnya? 
KT : La kan kemarin sudah saya kasihkan to mbak? Ya seperti itu. 
Jadi memang sillabusnya dalam bahasa Inggris. Sama dengan 
sillabus yang kelas reguler tapi ada plusnya. 
P : Berarti memang sillabusnya sama dengan kelas yang reguler ya 
bu, namun ada nilai plusnya. Apa saja itu bu? 
KT : Ya penggunaan bahasa Inggris, kamudian penggunaan ICT 
dalam pembelajaran, jadi medianya itu lebih jika dibandingkan 
dengan yang kelas reguler. Ya itu yang membuat plusnya. 
P : Mengacu pada apa pembuatan sillabus itu? 
KT : Acuannya ya dari, apa itu....., dari kurikulumnya itu, yaitu 
KTSP. Kemudian juga ada petunjuk dari Ditjend. 
 P : Apakah dalam sillabus tersebut menekankan pada penguasaan 
bahasa Inggris ataukah lebih pada penguasaan konsep materi? 




 KT : Ya ... kebetulan kalau pada Biologi penekanannya pada 
konsepnya. Kan bahasa Inggrisnya hanya sebagai pengantar. 
Jadi lebih menekankan pada konsep. Jadi konsep itu diulang-
ulang terus sampai siswa paham benar. 
5. Roles of instructional material 
P : Bagaimana bentuk materi yang disajikan dalam kegiatan 
pembelajaran di RSBI? 
KT : Materi yang dipakai adalah buku paket/wajib dari Ditjend, selain 
itu kita tambah dari buku-buku dari luar negeri, itu sebagai 
tambahan. Jadi itu buku-buku berbahasa Inggris yang dari luar 
sebagai contoh buku dari Longman. 
 P : Apakah bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris? 
 KT : Iya, buku yang dari Ditjend memang dalam bahasa Inggris, dan 
buku-buku yang dari luar itu juga berbahasa Inggris. 
 P : Dari mana sumber materi-materi itu? 
 KT : Ya, itu buku-buku dari luar negeri seperti buku dari Longman 
 P : Apa saja yang menjadi kriteria pemilihan sumber materi? 
 KT : Ya kita sesuaikan dengan materinya. Jadi kalau ada kesesuaian, 
juga bisa diterima oleh anak, topiknya sama, jadi yang penting 
materinya itu. 
 P : Apakah pemberian tugas juga dalam bahasa Inggris bu? 






6. Models of teaching and learning activities 
P : Model pemebelajaran apa saja yang ada di RSBI? 
KT : Ya ada banyak model-model pembelajaran yang ada, seperti 
misalnya demonstrasi, praktik di lab, eksperimen, diskusi. 
 P : Model pembelajaran yang mana yang cenderung anda gunakan 
dalam pembelajaran? 
 KT : Ya itu saya kombinasikan, ya kadang demonstrasi, kadang 
praktik di Lab, kadang bereksperimen. Ya pokonya 
dikombinasikan. 
7. The communication in teaching and learning activities 
P : Apakah anda sudah merasa berkomunikasi dengan baik 
menggunakan bahasa Inggris dengan para siswa? 
KT : Ya kita berkomunikasi di dalam kelas itu kan dengan billingual, 
jadi sekiranya ada yang tidak jelas, ya kita tekankan dengan 
bahasa Indonesia. 
 P : Bagaimana anda mengetahui bahwa siswa sudah paham ketika 
anda menerangkan suatu konsep dengan bahasa Inggris? 
 KT : Kita kan memberikan umpan balik. Kalau anak belum bisa 
menerima, kita ualng konsepnya dengan bahasa Indonesia 
sampai anak itu paham. Tapi tetep pembelajarannya dalam 
opening, materi, dan closing itu dengan bahasa Inggris, tapi 
tetep diselingi dengan bahasa Indonesia. Dalam artian bahwa, 
arti-arti yang menekankan pada konsep, saya tetap 






8. Teacher’s roles 
P : Menurut anda, apa saja peran seorang guru dalam pembelajaran? 
KT : Motivator mbak. Kemudian sumber informasi juga bisa. 
Fasilitator juga. Kalau motivator kan kita memotivaasi anak, nah 
kalo fasilitator, ya bagaimana kita memfasilitasi anak. Kalo kita 
sebagai sumber ya memang karena anak butuh informasi, ya 
walaupun begitu kita tetap bertindak sebagai motivator, jadi 
anak bisa menemukan sendiri. 
9. Learner’s roles 
P : Menurut anda, apakah peran seorang siswa dalam pembelajaran? 
KT : Ya mereka bukan subjek pasif yang harus dididik, jadi mereka 
harus menemukan informsi. Jadi mereka mencari sendiri, 
menemukan sendiri, sehingga konsep itu bisa mereka kuasai 
sendiri. 
10. The strenghths and the weaknesses of the use of English in International 
Standardized School 
P : Apakah ada keuntungan dan kelemahan dalam menggunakan 
bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar? 
KT : Ya, ada. 
P : Apa saja keuntungan juga kelemahan menggunakan bahasa 
Inggris dalam kegiatan pembelajaran? 
KT : Kalau keuntungannya bagi saya, ya saya dituntut harus belajar. 
Kalau kendalanya ya kita harus berusaha keras untuk belajar. 
Kalau sebelumnya kita mengajar tidak perlu belajar, kalau 
sekarang karena mengajar di RSBI ya saya harus belajar, 




bahasa Inggris. Jadi memang keuntungannya banyak, 
kendalanya juga banyak yaitu kita harus belajar bahasa Inggris, 
belajar ICT, kita mencari referensinya agak sulit karena harus 
dalam bahasa Inggris. Kan dalam RSBI kan harus pakai bahasa 
Inggris, padahal hanya buku-buku tertentu yang memakai 
bahasa Inggris. Kalau bagi murid keuntungannya ya bisa 
meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya. Bisa berguna 
bagi mereka yang akan go internasional. Kan mereka 
dipersiapkan untuk go internasional. Jadi mereka itu sudah siap 
dari sejak SMP.  
P : Apa saja kendala-kendala yang anda hadapi dalam 
menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam 
kegiatan pembelajaran di RSBI ini? 
KT : Ya itu tadi, mbak. Memang kita harus dituntut harus belajar 
bahasa Inggris. Kita harus belajar keras sebelum mengajar dan 
untuk mencari buku referensi itu sangat sulit karena harus dalam 
bahasa Inggris. 
P : Apa upaya anda dalam mengatasi kendala-kendala tersebut? 










Catatan Lapangan Hasil Wawancara II 
 
Catatan lapangan hasil wawancara no : 2 
Waktu wawancara    : Rabu, 18 Februari  2009 
Tempat wawancara    : Kantor SMP Negeri 1 Sukoharjo 
Informan     : Guru Hy (Guru Bahasa Inggris) 
Pewawancara     : Rina Harsuciningsih (Peneliti) 
Topik wawancara  : Implementasi bahasa Inggris 
 
Rabu tanggal 18 Februari 2009 pukul 09.00 saya sudah duduk di luar 
ruang kantor guru menunggu guru Hy (guru Bahasa Inggris). Suasana saat itu 
sedikit ramai seprti biasanya dikarenakan sudah waktunya istirahat. Ruang kantor 
guru berada di bagian tengah dari seluruh ruangan yang ada di SMP Negeri I 
Sukoharjo. Ruang kantor berada sebelahan dengan ruang Kepala Sekolah dan 
ruang TU. Ruang kantor menghadap dua arah, yaitu menghadap selatan serta 
menghadap utara. Meja diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan adanya 
jalan dari halaman depan ke halaman tengah dari sekolahan itu. Meja guru diatur 
mengahdap ke timur dan sebagian lagi mengahdap ke barat. Khusus yang 
menghadap ke barat diperuntukkan bagi guru yang memiliki jabatan khusus 
misalnya wakil kepala sekolah. 
Meja guru Hy berada dibagian belakang dekat jalan keluar 
penghubung halaman depan serta halaman tengah. Meja guru Hy menghadap ke 
timur. Wawancara dilakukan di meja guru Hy dimana saya duduk di sebelahnya. 
Wawancara berlangsung kira-kira 20 menit dengan pertanyaan-pertanyaan yang 




1. The Socialization of International Standardized School Concept 
P : Apakah kepala sekolah ataupun pihak sekolah sudah 
mensosialisasikan tentang konsep SBI kepada para guru 
pengajar di RSBI? 
Hy : Emmm, sebenarnya iya mbak. Jadi guru-guru itu diberi 
pengarahan tentang program ini. Disitu dijelaskan bahwa 
program ini memiliki beberapa aspek tambahan jika 
dibandingkan dengan kelas reguler. 
P : Bagaimanakah konsep ideal sebuah sekolah RSBI? 
Hy : Idealnya memang pengantarnya menggunakan bahasa Inggris, 
siswa dituntut memiliki laptop sendiri-sendiri guna menunjang 
pembelajaran dan dalam satu kelas itu juga tidak sebanyak kelas 
reguler. Meja siswa diatur sedemikian rupe membentuk letter-U 
yang memudahkan siswa dalam berinteraksi. 
2. General and specific objectives of the use of English in International 
Standardized School. 
P : Menurut bapak, apa tujuan umum dan tujuan khusus 
penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar di RSBI 
ini? 
Hy : Karena bahasa Inggris selain sebagai mata pelajaran yang 
mempelajari bahasa Inggris itu sendiri, juga sebagai mata 
pelajaran motor untuk menggaet ilmu pengetahuan yang ditulis 
dengan bahasa Inggris. Sehingga penguasaan bahasa Inggris 
adalah sesuatu yang mutlak. 
P : Di RSBI ini kan bahasa pengantarnya adlaah bahasa Inggris, 




Hy : Ini kan sekolah bertsandar internasional, jadi kalau berstandar 
internasional ya bahasa yang harus digunakan adalah bahasa 
Inggris. 
3. The implementation of English used in teaching-learning activities 
P : Bagaimana penerapan penggunaan bahasa Inggris sebagai 
bahasa pengantar pada kegiatan pembelajaran? 
Hy : Ya bisa dikatakan 70% telah diterapkan. Namun jika saya 
mendapati anak mengalami kesulitan memahami ulasan yang 
saya berikan, akan saya tekankan dengan menggunakan bahasa 
Indonesia. 
4. A Syllabus model 
P : Seperti apa bentuk sillabusnya? 
Hy : Selama ini silabus yang dipakai masih seperti yang dihimbaukan 
dari Dirjend, jadi menngunakan KD (Kompetensi Dasar) dan SK 
(Standar Kompetensi). Silabus dikembangkan lewat MGMP dan 
formatnya masih sama dengan yang dipakai di kelas reguler. 
P : Mengacu pada apa pembuatan sillabus itu? 
Hy : Acuannya pembuatan silabus dari SK dan KD tadi yang 
dikeluarkan dari Direktorat Jenderal. 
 P : Apakah dalam sillabus tersebut menekankan pada penguasaan 
bahasa Inggris sebagai bahasa untuk berkomunikasi ataukah 
lebih pada penguasaan konsep materi yang tercantum dalam 
silabus? 





P : Apakah silabus yang digunakan di RSBI itu sama dengan yang 
di kelas reguler? 
Hy : Ya sementara ini sama 
5. Roles of instructional material 
P : Bagaimana bentuk materi yang disajikan dalam kegiatan 
pembelajaran di RSBI?  
Hy : Bentuk materi bahasa Inggris berbentuk artikel-artikel. Dengan 
ragam struktur kalimat. 
P : Sumber materi-materi itu dari mana pak? 
Hy : Itu ada yang dari Ditjend, kemudian kita juga mengambil dari 
Longman. Juga sebagai tambahan kita pakai yang “Challenges” 
 P : Apa saja yang menjadi kriteria pemilihan sumber materi 
suplemen? 
 Hy : Kriterianya adalah dengan menyesuaikan dengan sillabus juga 
dengan materi-materi yang ada. 
6. Models of teaching and learning activities 
P : Model pembelajaran apa saja yang ada di RSBI? 
Hy : Kalau pembelajarannya saya pakai “inquiry” jadi anak yang 
aktif terus kita mengarahkan. 
7. The communication in teaching and learning activities 
P : Apakah anda sudah merasa berkomunikasi dengan baik 
menggunakan bahasa Inggris dengan para siswa? 
Hy : Karena sudah 70% saya terapkan, jadi ya komunikasi sehari-hari 




jika siswa mengalamim kesulitan mengenai ulasan yang saya 
berikan, maka akan saya tekankan dengan menggunakan bahasa 
Indoneisa. 
 P : Bagaimana anda mengetahui bahwa siswa sudah paham ketika 
anda menerangkan suatu konsep dengan bahasa Inggris? 
Hy : Ya kita kan bisa lihat apakah anak itu paham atau tidak. Saya 
berikan gambaran tentang suatu materi jadi anak akan bisa 
berasosiasi dengan apa yang telah saya berikan. 
8. Teacher’s roles 
P : Menurut anda, apa saja peran seorang guru dalam pembelajaran? 
Hy : Ya menurut saya guru itu berfungsi sebagai inisiator, kemudian 
sebagai conductor. Selain itu guru juga bisa bertindak sebagai 
sumber disamping anak mencari berbagi sumber. Guru juga bisa 
menjadi pemandu. 
9. Learner’s roles 
P : Menurut anda, apakah peran seorang siswa dalam pembelajaran? 
Hy : Justru siswa yang sangat berperan. Siswalah yang belajar, 
siswalah yang mencari materi-materi pelajaran berdasarkan 
arahan dari guru dan siswa bersama guru menyimpulkan materi 
yang dibahas. 
10. The strenghths and the weaknesses of the use of English in International 
Standardized School 
P : Apakah ada keuntungan dan kelemahan dalam menggunakan 
bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar? 




P : Apa saja keuntungan juga kelemahan menggunakan bahasa 
Inggris dalam kegiatan pembelajaran? 
Hy : Kelemahannya terutama terkait dengan hal-hal yang bersifat 
proses yang prinsipil jadi jika anak salah memahami maka 
pengetahuannya juga akan menjadi salah. Maka sekali lagi peran 
bahasa Inggris di RSBI sangat fital. Karena tanpa penguasaan 
bahasa Inggris yang baik maka akan sulit bagi anak untuk 
mempelajari Science dan Mathematics yang pengantarnya 
menggunakan bahasa Inggris. Sekali lagi penting bagi siswa 
untuk memberikan tekanan pada penguasaan bahasa Inggris.  
P : Terus apa keuntungan dari penggunaan bahasa Inggris dalam 
pembelajaran di RSBI?  
Hy : Ya kelebihannya itu kan dalam penyampaian sesuatu itu to the 














Catatan Lapangan Hasil Wawancara III 
 
Catatan lapangan hasil wawancara no : 3 
Waktu wawancara    : Rabu, 18 Februari 2009 
Tempat wawancara    : Kantor SMP Negeri 1 Sukoharjo 
Informan     : Guru Ht (Guru Fisika) 
Pewawancara     : Rina Harsuciningsih (Peneliti) 
Topik wawancara  : Implementasi bahasa Inggris 
 
Hari Rabu tanggal 18 Februari 2009 pukul 09.30 saya sudah berada di 
kantor karena sebelumnya saya juga melakukan wawancara dengan guru Hy (guru 
Bahasa Inggris). Kali ini saya akan mewawancari guru Ht (Guru Fisika) yang 
tampaknya sudah menunggu saya karena memang sudah ada kesepakatan 
sebelumnya kalau hari ini saya akan melakukan wawancara. Suasana kantor saat 
itu sudah agak sepi dikarenakan sudah waktunya masuk dan sebagian guru yang 
punya jadwal mengajar sudah meninggalkan kantor untuk mengajar. Ruang kantor 
guru berada di bagian tengah dari seluruh ruangan yang ada di SMP Negeri I 
Sukoharjo. Ruang kantor berada sebelahan dengan ruang Kepala Sekolah dan 
ruang TU. Ruang kantor menghadap dua arah, yaitu menghadap selatan serta 
menghadap utara. Meja diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan adanya 
jalan dari halaman depan ke halaman tengah dari sekolahan itu. Meja guru diatur 
mengahdap ke timur dan sebagian lagi mengahdap ke barat. Khusus yang 
menghadap ke barat diperuntukkan bagi guru yang memiliki jabatan khusus 




Meja guru Ht berada dibagian tengah menghadap ke timur. 
Wawancara dilakukan di meja guru Ht dimana saya duduk di hadapannya. 
Wawancara berlangsung kira-kira 20 menit dengan pertanyaan-pertanyaan yang 
ada di instrument wawancara. 
 
1. The Socialization of International Standardized School Concept 
P : Apakah kepala sekolah ataupun pihak sekolah sudah 
mensosialisasikan tentang konsep RSBI kepada para guru 
pengajar di RSBI? 
Ht : Karena ini program yang sangat penting, tentu bagaimana 
pelaksanaannya sudah disosialisasikan jauh-jauh hari sebelum 
program ini dibuka. Kami mendapat pengarahan tentang konsep 
RSBI sehingga kedepannya kami memiliki gambaran mau 
seperti apa pembelajarannya. 
P : Bagaimanakah konsep ideal sebuah sekolah RSBI? 
Ht : Konsep ideal program ini adalah siswa diharapkan mampu 
bersaing di dunia internasional, untuk itu pengantar yang 
digunakan adalah bahasa Inggris. Siswa serta guru diharapkan 
memakai bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam 
pembelajaran sehari-hari. Idealnya memang seperti itu dan juga 
ditambah dengan pembelajaran yang disampaikan lewat ICT. 
 
2. General and specific objectives of the use of English in International 
Standardized School. 
P : Menurut bapak, apa tujuan umum dan tujuan khusus 





Ht : Yang jelas RSBI adalah Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional, 
jadi siswa dan guru diharapkan menggunakan bahasa Inggris 
sebagai bahasa pengantar mata pelajaran seperti Fisika, Biologi, 
Matematika dan Bahasa Inggris. Jadi memang diharapkan 
Sekolah Bertaraf Internasional ini menghasilkan siswa-siswa 
yang bertaraf internasional. Kalau bertaraf internasional 
otomatis kan siswa harus menguasai bahasa Inggris. 
3. The implementation of English used in teaching-learning activities 
P : Bagaimana penerapan penggunaan bahasa Inggris sebagai 
bahasa pengantar pada kegiatan pembelajaran? 
Ht : Karena sekolah ini adalah sekolah bertaraf internasional, bahasa 
pengantarnya adalah bahasa Inggris untuk mata pelajaran 
Scince, English, and Maths. Ini sesuai dengan apa yang 
tercantum dalam pedoman pelaksanaan RSBI 
4. A Syllabus model 
P : Seperti apa bentuk sillabusnya? 
Ht : Sillabus itu dibuat kurang lebih berdasarkan peraturan dari 
Ditjend. 
P : Apakah sillabusnya sama dengan yang kelas reguler? 
Ht : Memang itu sama, hanya saja ada faktor X-nya. 
P : Faktor X-nya itu apa saja pak? 
Ht : Ya penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar, 
penggunaan ICT yang lebih kuat, kemudian buku-bukunya juga 
berbahasa Inggris. 




Ht : Ya sama, hanya ada plus X-nya tadi. Media yang digunakan 
juga penggunaan bahasa Inggrisnya. 
P : Mengacu pada apa pembuatan sillabus itu? 
Ht : Itu mengacu pada buku yang dari Ditjend mbak.. 
 P : Apakah dalam sillabus tersebut menekankan pada penguasaan 
bahasa Inggris ataukah lebih pada penguasaan konsep materi? 
Apakah juga tercantum dalam pedoman pelaksanaan RSBI? 
 Ht : Ya dua-duanya. Jadi artinya penguasaan konsep itu penting juga 
karena jika salah konsep akibatnya akan fatal. Tapi penggunaan 
bahasa Inggrisnya juga sangat diperhatikan. Ya kalau 
diprosentase ya fifty-fifty lah, 50 % ditekankan pada konsep dan 
50% ditekankan pada penggunaan bahasa Inggris. 
 P : Tapi bapak sendiri lebih menekankan mana? Penguasaan materi 
atau penguasaan bahasa Inggris? 
 Ht : Ya fifty-fifty. Jadi konsep pokok itu penting, kemudian kalau di 
Fisika itu kan banyak istilah-istilah di luar bahasa Inggris. Yang 
penting konsep itu harus bener dulu. Kan lebih baik 
menggunakan bahasa Indonesia tapi konsep benar daripada 
menggunakan bahasa Inggris tapi konsep keliru. 
5. Roles of instructional material 
P : Bagaimana bentuk materi yang disajikan dalam kegiatan 
pembelajaran di RSBI? 
Ht : Materinya itu ya materi yang dari Ditjend. Itu wajib. Ada juga 
materi suplemen. 




 Ht : Kalau yang buku-buku dari luar negeri ya tentu pakai bahasa 
Inggris, materi yang dari Ditjend pun juga dalam bahasa Inggris. 
 P : Dari mana sumber materi-materi itu? 
 Ht : Jadi selain materi dari Ditjend, ada juga materi yang dari luar 
negeri, dari Longman kemudian dari Australia, dari Cambridge 
juga ada.. 
 P : Apa saja yang menjadi kriteria pemilihan sumber materi? 
 Ht : Itu kita cocokkan. Kita pilih buku yang bahasanya mudah 
dimengerti. Kan ada juga buku yang bahasanya sulit dipahami 
padahal intinya itu juga sama saja. Makanya kita mengadopsi 
buku dari luar negeri yang kita sesuaikan dengan materinya. 
 P : Apakah pemberian tugas juga dalam bahasa Inggris pak? 
 Ht : Pemberian tugas... ulangan... itu semua sudah dalam bentuk 
bahasa Inggris 
6. Models of teaching and learning activities 
P : Model pembelajaran apa saja yang ada di RSBI? 
Ht : Ya sebetulnya sesuai degan materi. Kalau materinya praktek, ya 
kita praktek. Kalau di kelas yang teori, itu saya harus slalu 
menggunakan power point. Dengan adanya power point itu kita 
lebih praktis, bisa saya persiapkan dari rumah, mungkin saya 
buat animasi jadi akan lebih menarik dan labih bisa 
menerangkan apa yang dimaksud disitu, bahkan dengan adanya 
power point itu anak akan lebih mudah menerima materi jika 
dibandingkan dengan kita yang cuma ngomong di depan kelas. 
Kita juga adakan diskusi. Ketika saya menerangkan lewat power 
point, kemudian anak saya suruh diskusi tentang materi yang 




lewat internet. Jadi anak saya beri tugas kemudian 
pengumpulannya lewat internet, dikirim ke e-mail saya, jadi 
walaupun saya tidak bisa mengajar, misalnya sedang ada di 
Jakarta mengikuti seminar, saya masih bisa mengecek tugas-
tugas dari anak. 
7. The communication in teaching and learning activities 
P : Apakah anda sudah merasa berkomunikasi dengan baik 
menggunakan bahasa Inggris dengan para siswa? 
Ht : Kalau komunikasi itu memang lebih pintar siswa karena saya 
akui bahasa Inggris mereka sudah sangat baik Mereka sudah les 
bahasa Inggris kemana-mana jadi ketika saya tidak tahu bahasa 
Inggrisnya suatu kata, saya malah tanya ke siswa. Jadi memang 
pembelajaran saya itu sangat terbuka dan demokratis, kalau saya 
tidak tahu ya saya tanya murid, saya tidak gengsi untuk bertanya 
pada murid.  
 P : Bagaimana anda mengetahui bahwa siswa sudah paham ketika 
anda menerangkan suatu konsep dengan bahasa Inggris? 
 Ht : Itu biasanya saya selipi. Jadi sekiranya ada yang kurang paham, 
saya tanyakan materi yang saya ajarkan. Kalau mereka tidak 
bisa menjawab, berarti mereka belum paham, kemudian konsep 
itu akan lebih saya tekankan dengan menggunakan bahasa 
Indonesia. 
8. Teacher’s roles 
P : Menurut anda, apa saja peran seorang guru dalam pembelajaran? 
Ht : Ya kalau guru itu kan sekarang istilahnya sebagai fasilitator jadi 




jadi anak harus belajar sendiri. Kan sekarang itu guru tidak 
boleh menjadi segala-galanya. 
9. Learner’s roles 
P : Menurut anda, apakah peran seorang siswa dalam pembelajaran? 
Ht : Kalau peran siswa itu, khususnya di RSBI memang luar biasa. 
Mereka mempunyai rasa ingin tahu yang besar, kemudian anak 
itu memiliki semangat yang luar biasa dari rumah. Mereka bawa 
bekal sendiri, bawa Laptop, dan semua aktivitas siswa itu 




10. The strenghths and the weaknesses of the use of English in International 
Standardized School 
P : Apakah ada keuntungan dan kelemahan dalam menggunakan 
bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar? 
Ht : Jelas itu mbak. 
P : Apa saja keuntungan juga kelemahan menggunakan bahasa 
Inggris dalam kegiatan pembelajaran? 
Ht : Kalau untuk kelemahan, kita harus banyak-banyak baca karena 
memang saya bukan guru yang berlatar belakang bahasa Inggris. 
Dulu saya diajar dengan bahasa Indonesia, dan sekarang saya 
harus mengajar dengan bahasa Inggris jadi ya harus banyak-
banyak belajar. Jadi dalam waktu singkat saya harus belajar 




rumah juga. Tapi ya memang belum bisa seperti guru bahasa 
Inggris betulan 
P : Terus apa keuntungan dari penggunaan bahasa Inggris dalam 
pembelajaran di RSBI?  
Ht : Kalau keuntunganya itu banyak. Jadi saya itu merasa lebih PD 
(percaya diri). Kalau bisa bahasa Inggris itu kan kita bisa PD. 
Kalau buku-buku referensi waktu saya kuliah itu juga memakai 
bahasa Inggris, jadi saya lebih paham, oo.... ini to.... maksudnya 
Jadi saya bisa lebih paham. Juga kalau saya cari referensi di 
Internet yang kebanyakan berbahasa Inggris, saya jadi lebih 
mudah memahami maksudnya. 
P : Apa upaya anda dalam mengatasi kendala-kendala dalam 
menggunakan bahasa Inggris? 














Catatan Lapangan Hasil Wawancara IV 
 
Catatan lapangan hasil wawancara no : 4 
Waktu wawancara    : Kamis, 5 Maret 2009 
Tempat wawancara    : Kantor SMP Negeri 1 Sukoharjo 
Informan     : Guru CS (Guru Matematika) 
Pewawancara     : Rina Harsuciningsih (Peneliti) 
Topik wawancara  : Implementasi bahasa Inggris 
 
Hari Kamis tanggal 5 Maret 2009 pukul 08.20 saya berjalan ke kantor 
bersama guru CS (guru Matematika) karena sebelumnya saya melakukan 
observasi kelas pada pembelajaran Matematika pada jam pertama yaitu jam 07.00-
08.20. Sesampainya di kantor saya dipersilakan duduk sambil menunggu guru CS 
membenahi bahan ajar dan laptop yang baru saja dipakai untuk mengajar. 
Wawancara tepatnya dimulai jam 08.30. Suasana saat itu sepi, hanya terlihat 
beberapa guru saja karena memang pada saat itu jam mengajar. Ruang kantor guru 
berada di bagian tengah dari seluruh ruangan yang ada di SMP Negeri I 
Sukoharjo. Ruang kantor berada sebelahan dengan ruang Kepala Sekolah dan 
ruang TU. Ruang kantor menghadap dua arah, yaitu menghadap selatan serta 
menghadap utara. Meja diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan adanya 
jalan dari halaman depan ke halaman tengah dari sekolahan itu. Meja guru diatur 
mengahdap ke timur dan sebagian lagi mengahdap ke barat. Khusus yang 
menghadap ke barat diperuntukkan bagi guru yang memiliki jabatan khusus 




Meja guru CS berada di tengah menghadap ke timur. Wawancara 
dilakukan di meja guru CS dimana saya duduk bersebelahan dengan guru CS. 
Wawancara berlangsung kira-kira 20 menit dengan pertanyaan-pertanyaan yang 
ada di instrument wawancara. 
 
1. The Socialization of International Standardized School Concept 
P : Apakah kepala sekolah ataupun pihak sekolah sudah 
mensosialisasikan tentang konsep RSBI kepada para guru 
pengajar di RSBI? 
CS : Ya memang dari awal, kira-kira tiga tahun yang lalu saat sekolah 
ini akan membuka kelas RSBI, kami sudah diinformasikan 
tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan kelas 
ini. Kami juga mendapatkan arahan bagaimana dan harus seperti 
apa pembelajaran di kelas RSBI nantinya. Kami juga dianjurkan 
untuk menyiapkan diri karena dalam pembelajarannya dipakai 
bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar 
P : Bagaimanakah konsep ideal sebuah sekolah RSBI? 
KT : Konsep ideal dari RSBI ini tentunya mengacu pada pedoman 
penyelenggaraan RSBI. Kita harus memakai bahasa Inggris 
dalam pembelajarannya, kemudian pengajarannya sudah 
memakai ICT. 
2. General and specific objectives of the use of English in International 
Standardized School. 
P : Menurut bapak, apa tujuan umum dan tujuan khusus 





CS : Karena ini adalah RSBI yang mengacu pada kelas Internasional, 
jadi sebagai bahasa pengantarnya adalah bahasa Inggris. Bahasa 
Inggris ini digunakan untuk pelajaran Matematika, Fisika, 
Biologi, dan Bahasa Inggris sendiri. Dilihat dari tujuan 
programnya itu karena ini kelas internasional, maka bahasa 
Inggris dipilih sebagai bahasa pengantar. 
3. The implementation of English used in teaching-learning activities 
P : Bagaimana penerapan penggunaan bahasa Inggris sebagai 
bahasa pengantar pada kegiatan pembelajaran? 
CS : Karena kami masih merintis program inni, jadi ya masih belum 
maksimal dalam menggunakan bahasa Inggris. Tapi semampu 
kami, kami gunakan bahasa Inggris dalam pembelajaran sehari-
hari. 
4. A Syllabus model 
P : Seperti apa bentuk sillabusnya? 
CS : Sillabusnya kurang lebih sama dengan yang kelas reguler, hanya 
bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris. 
P : Berarti materi yang diajarkan sama dengan yang kelas reguler? 
CS : Itu sama mbak, ya yang membedakan karena adanya faktor X  
P : Faktor X-nya itu apa saja pak? 
CS : Kalau di RSBI penggunaan bahasa Inggrisnya itu dalam porsi 
yang lebih banyak. Juga medianya sudah memakai ICT 




CS : Acuannya dari kurikulum, yang kemudian ada tambahan, yaitu 
unsur X-nya. Unsur X-nya itu setiap sekolahan mungkin 
berbeda tergantung dari kebijakan sekolahnya. 
 P : Apakah dalam sillabus tersebut menekankan pada penguasaan 
bahasa Inggris ataukah lebih pada penguasaan konsep materi? 
Apakah juga tercantum dalam pedoman pelaksanaan RSBI? 
 CS :Ya fifty-fifty. Artinya dalam mengajar, konsep materi itu sangat 
diperhatikan, namun penggunaan bahasa Inggrisnyapun tidak 
boleh diabaikan. RSBI ini kan masih dalam proses, jadi ya tidak 
bisa langsung 100% menggunakan bahasa Inggris. Ya kita 
arahkan bagaimana dalam menggunakan bahasa Inggris itu 
konsep bisa tersampaikan, namun bila sekiranya konsep kurang 
tersampaikan, ya kita tekankan dengan bahasa Indonesia 
5. Roles of instructional material 
P : Bagaimana bentuk materi yang disajikan dalam kegiatan 
pembelajaran di RSBI? 
CS : Materi pokonya itu kita dari Ditjend. Jadi itu materi utama atau 
materi pokok, kemudian sebagai suplemennya kita ambil buku 
dari Singapura yang berbahasa Inggris. 
 P : Apa saja yang menjadi kriteria pemilihan sumber materi 
suplemen? 
 CS : Buku iti kita pilih sesuai dengan kebutuhan. Misalnya buku yang 
dari Cambridge itu, sudah sesuai atau cocok dengan materi yang 
diajarkan. Kemudian ada buku yang memang untuk kelas 
reguler tapi ada versi billingualnya, ya kita pakai. 
 P : Apakah pemberian tugas juga dalam bahasa Inggris pak? 




6. Models of teaching and learning activities 
P : Model pembelajaran apa saja yang ada di RSBI? 
CS : Kalau pembelajarannya kita sudah pakai ICT. Jadi setiap 
mengajar, saya selalu menggunakan power point. Siswa juga 
sudah membawa laptop jadi kadang kita juga belajar lewat 
internet, misalnya kita buka web edukasi. Selain itu kita juga 
ada diskusi, seperti yang mbak lihat kemarin, siswa saya beri 
tugas untuk diskusi kemudian untuk dipresentasikan di depan 
kelas secara berkelompok kemudian didiskusikan secara 
bersama satu kelas. Presentasinya juga dalam bentuk power 
point 
7. The communication in teaching and learning activities 
P : Apakah anda sudah merasa berkomunikasi dengan baik 
menggunakan bahasa Inggris dengan para siswa? 
CS : Komunikasi itu terjalin tidak hanya dengan bahasa Inggris. 
Sekiraya kita memakai bahasa Inggris tapi maksud belum bisa 
dipahami atau tidak tersampaikan, ya kita gunakan bahasa 
Indonesia. 
 P : Bagaimana anda mengetahui bahwa siswa sudah paham ketika 
anda menerangkan suatu konsep dengan bahasa Inggris? 
CS : Ya kita pancing saja dengan pertanyaan. Kalau pertanyaan itu 
tidak bisa dijawab, artinya konsep pokok belum bisa terjawab 
kita beri motivasi lebih kepada anak untuk memahami konsep 






8. Teacher’s roles 
P : Menurut anda, apa saja peran seorang guru dalam pembelajaran? 
Cs : Kalau sekarang tidak seperti jaman dulu dimana guru itu adalah 
sumber dari segala ilmu. Tapi lebih kepada motivator, jadi guru 
memotivasi anak agar anak itu lebih aktif.  
9. Learner’s roles 
P : Menurut anda, apakah peran seorang siswa dalam pembelajaran? 
CS : Siswa diharapkan bisa berpartisipasi secara aktif untuk belajar, 
terlebih ini SBI jadi ilmu itu datang tidak hanya dari satu arah, 
tapi datangnya dari berbagai arah. Siswa juga berperan untuk 
mencari ilmu secara aktif dari berbagai sumber. 
10. The strenghths and the weaknesses of the use of English in International 
Standardized School 
P : Apakah ada keuntungan dan kelemahan dalam menggunakan 
bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar? 
CS : Itu semua memang tidak terlepas dari keuntungan serta kendala.. 
P : Apa saja keuntungan juga kelemahan menggunakan bahasa 
Inggris dalam kegiatan pembelajaran? 
CS : Mengajar dengan bahasa Inggris adalah beban. Belajar bahasa 
Inggris kemudian mempraktekkannya di depan anak-anak, 
kemudian dengan pronunciationnya yang kadang salah memang 
membuat beban. Tapi ya kita terus berusaha dan berusaha dan 
yang terpenting konsep itu harus tersampaikan. 
P : Terus apa keuntungan dari penggunaan bahasa Inggris dalam 




CS : Ya kita pakai bahasa Inggris itu kan tidak lain untuk diri kita 
sendiri. Kita bisa menguasai bahasa Inggris itu bisa membawa 
kepercayaan diri bagi kita. Juga bisa kita terapkan dalam 
kehidupan dimana sekarang literature-literature itu banyak yang 
berbahasa Inggris.  
P : Apa upaya anda dalam mengatasi kendala-kendala dalam 
menggunakan bahasa Inggris? 
CS : Selain kita berusaha dan berusaha, terkadang juga ada 
pelatihan-pelatihan atau training yang memang bisa jadi ajang 

















Analisis Data Hasil Wawancara dengan Guru 
 
Dari wawancara yang telah dilakukan dengan empat guru yaitu guru 
KT, guru Hy, guru Ht, serta guru CS dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan 
pembelajaran dengan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar 
adalah dikarenakan sekolah ini sudah bertaraf internasional, jadi untuk 
mempersiapkan siswa bisa bersaing secara internasional, maka digunakanlah 
bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Namun pada kenyatannya, penggunaan 
bahasa Inggris ini belum sepenuhnya diterapkan dikarenakan keterbatasan 
kemampuan. Dalam pembelajaran sehari-hari, masih digunakan bahasa Indonesia 
khususnya dalam menekankan konsep-konsep materi.  
Silabus yang dipakai di kelas RSBI masih sama dengan kelas yang 
reguler, hanya penulisannya dengan menggunakan bahasa Inggris. Materi-materi 
yang digunakan juga sudah berbahasa Inggris. Tugas dan ulangan diberikan 
dengan menggunakan bahasa Inggris.  
Dalam pembelajaran sehari-hari, para guru sudah memakai ICT dalam 
penyampaian materi. Dari keterangan yang diberikan para guru, peran seorang 
guru bermacam-macam mulai sebagai motivator, fasilitator, inisiator, konduktor 
dan sumber dari materi. 
Dalam berkomunikasi dengan bahasa Inggris, masih ditemui kendala-
kendala dalam artian bahwa masih digunakannya bahasa Indonesia dalam 
berkomunikasi untuk menjalin komunikasi yang baik (adanya kepahaman antara 
para komunikator) 
Dalam penerapannya, para guru mengakui bahawa banyak kendala 
dalam penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar antara lain 
keterbatasan kemampuan diri dalam penguasaan bahasa Inggris, pencarian buku 
referensi berbahasa Inggris yang sulit, pengucapan bahasa Inggris yang kadang 




dengan menggunakan bahsa Inggris sebagai bahasa pengantar, antara lain guru 
lebih bisa menguasai bahasa Inggris dibandingkan guru yang tidak mengajar kelas 
RSBI, guru juga lebih PD (percaya diri) karena merasa mampu menggunakan 

























11. The implementation of English used in teaching-learning activities 
c) Bagaimana penerapan penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa 
pengantar pada kegiatan pembelajaran dari sudut pandang siswa? 
d) Apakah siswa merasa puas dengan penggunaan bahasa Inggris 
sebagai bahasa pengantar? 
12. General and specific objectives of the use of English in the Pioneering of 
International Standardized School. 
c) Menurut siswa, apa maksud/tujuan penggunaan bahasa Inggris 
sebagai bahasa pengantar di RSBI? 
d) Apakah siswa tahu bahwa tujuan penggunaan bahasa Inggris  
tercantum dalam program pelaksanaan RSBI? 
13. Roles of instructional material 
e) Bagaimana bentuk materi yang disajikan dalam kegiatan 
pembelajaran di RSBI? 
f) Apakah bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris? 
g) Darimana sumber materi-materi itu? 






14. Models of teaching and learning activities 
c) Model pembelajaran seperti apa yang ada di RSBI menurut segi 
pandang siswa? 
d) Apakah para siswa setuju dengan model pembelajaran yang 
diterapkan di RSBI? 
15. The communication in teaching and learning activities 
d) Apakah siswa sudah merasa berkomunikasi dengan baik 
menggunakan bahasa Inggris dengan guru? 
e) Menurut siswa, apakah guru sudah dianggap mampu 
mengkomunikasikan konsep materi kepada siswa dengan 
menggunakan bahasa Inggris? 
f) Menurut siswa apakah sering terjadi misscommunication dengan 
guru? 
g) Menurut siswa, bagaimana guru mengetahui bahwa siswa sudah 
paham ketika guru menerangkan suatu konsep dengan bahasa 
Inggris? 
16. Teacher’s roles 
· Menurut siswa, apa saja peran seorang guru dalam pembelajaran? 
17. Learner’s roles 
· Menurut siswa, apakah peran seorang siswa dalam pembelajaran? 
18. The strenghths and the weaknesses of the use of English in the Pioneering of 
International Standardized School 
e) Apakah ada keuntungan dan kelemahan dalam menggunakan bahasa 




f) Apa saja keuntungan juga kelemahan menggunakan bahasa Inggris 
dalam kegiatan pembelajaran yang dapat diperoleh siswa? 
g) Apa saja kendala-kendala yang siswa hadapi dalam menggunakan 
bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan 
pembelajaran di RSBI ini? 























Catatan Lapangan Hasil Wawancara V 
 
Catatan lapangan hasil wawancara no : V 
Waktu wawancara    : Senin, 16 Maret 2009 
Tempat wawancara : Ruang Kelas VIII B, RSBI SMP 
Negeri 1 Sukoharjo 
Informan     : RN (Siswa kelas VIII B RSBI) 
Pewawancara     : Rina Harsuciningsih (Peneliti) 
Topik wawancara  : Implementasi bahasa Inggris 
 
1. The implementation of English used in teaching-learning activities 
P : Bagaimana penerapan penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa 
pengantar pada kegiatan pembelajaran dari sudut pandang siswa? 
RN : Itu dijadwal mbak. Jadi setiap hari jum’at kami para siswa diharuskan 
berkomunikasi dengan bahasa Inggris, baik degan guru maupun 
dengan sesama siswa. Dan untuk mata pelajaran Matematika, 
Biologi, Fisika, dan Bahasa Inggris itu sendiri dalam 
penyampaiannya menggunakan bahasa Inggris. 
P : Apakah siswa merasa puas dengan penggunaan bahasa Inggris 
sebagai bahasa pengantar? 
RN : Nggak terlalu puas soalnya kurang support dari guru, terus gurunya 
juga kadang nggak merespon dengan baik. 




RN : Iya mbak. 
 
2. General and specific objectives of the use of English in the Pioneering of 
International Standardized School. 
P : Menurut siswa, apa maksud/tujuan penggunaan bahasa Inggris 
sebagai bahasa pengantar di RSBI? 
RN : Eehm....ya untuk komunikasi, kan bahasa Inggris adalah bahasa 
internasional jadi ya sangat perlu penggunaan bahasa Inggris itu agar 
komunikasinya lancar. Sekolah ini kan bertaraf internasional, ya jadi 
tepat jika menngunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. 
P : Apakah siswa tahu bahwa tujuan penggunaan bahasa Inggris  
tercantum dalam program pelaksanaan RSBI? 
RN : Iya mbak, tahu mbak 
 
3. Roles of instructional material 
P : Bagaimana bentuk materi yang disajikan dalam kegiatan 
pembelajaran di RSBI? 
RN : Materi biasanya disampaikan dalam bentuk Power Point 
P : Terus buku-bukunya gimana? 
RN : Sudah dalam bahasa Inggris semua 
P : Apakah buku-bukunya full bahasa Inggris atau ada yang billingual? 
RN : Kalau buku-bukunya sudah full bahasa Inggris, tapi gurunya itu 
masih billingual 




RN : Dari Ditjend, Yudistira, terus ada referensi dari guru 
P : Apakah bahasa yang ada dalam buku-buku tersebut mudah dipahami 
siswa? 
RN : Kalau buku yang dari Ditjend sulit dipahami, tapi kalau buku-buku 
yang dari luar negeri mudah dipahami 
 
4. Models of teaching and learning activities 
P : Model pembelajaran seperti apa yang ada di RSBI menurut segi 
pandang siswa? 
RN : Kadang pakai presentasi kelompok, terus bertukar pikiran. 
P : Dalam presentasi, siswa juga menggunakan bahasa Inggris? Terus 
kalau tanya jawab juga dalam bahasa Inggris? Apakah jawabanya 
juga dalam bahasa Inggris? 
RN : Iya, menggunakan bahasa Inggris 
P : Misalnya dalam menyampaikan materi itu siswa salah serta 
penggunaan bahasanya juga kurang tepat, guru lebih menekakan 
koreksi yang mana? Konsep atau bahasa yag digunakan? 
RN : Guru jarang mengkritik bahasa yang digunakan, lebih sering guru 
memperhatikan atau memberi koreksi pada konsep-konsep materi 
P : Apakah para siswa setuju dengan model pembelajaran yang 
diterapkan di RSBI? 






5. The communication in teaching and learning activities 
P : Apakah siswa sudah merasa berkomunikasi dengan baik 
menggunakan bahasa Inggris dengan guru? 
RN : Belum 
P : Misalnya guru menerangkan dengan bahasa Inggris, apakah siswa 
sudah bisa langsung paham? 
RN : Kadang sudah paham, kadang juga belum paham  
P : Terus siswa tanya kepada guru tentang apa yang belum dipahami? 
Dengan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? 
RN : Biasanya siswa tanya dengan bahasa Inggris terus guru menerangkan 
materi lagi dengan menggunakan bahasa Indoneisa. 
P : Menurut siswa, apakah guru sudah dianggap mampu 
mengkomunikasikan konsep materi kepada siswa dengan 
menggunakan bahasa Inggris? 
RN : Belum sepenuhnya karena kadang guru menyampaikan materi 
dengan menggunakan bahasa Indonesia. 
P : Menurut siswa, apakah guru itu sudah dianggap mampu 
mengkomunikasikan konsep dengan bahasa Inggris atau belum? 
RN : Belum mbak. 
P : Menurut siswa apakah sering terjadi misscommunication dengan 
guru? Dalam hal apa? 
RN : Iya mbak, kadang. Misalnya dalam Biologi, guru maksudnya bagini, 
tapi siswa menanggapinya lain, padahal menurut siswa yang benar 
adalah yang ssiswa maksud. Terus di power pointnya kata-katanya 




P : Menurut siswa, bagaimana guru mengetahui bahwa siswa sudah 
paham ketika guru menerangkan suatu konsep dengan bahasa 
Inggris? 
RN : Biasanya tanya. Apakah ada pertanyaan atau apakah ada yang kurang 
dimengerti. 
 
6. Teacher’s roles 
P : Menurut siswa, apa saja peran seorang guru dalam pembelajaran? 
RN : Membantu siswa untuk lebih memahami pelajaran 
P : Bagaimana cara guru memotivasi siswa? 
RN : Misalnya dengan pembelajaran di lapangan, maksudnya siswa diajak 
mengamati objeknya secara langsung. Terus dalam presentasi guru 
biasanya memberi pujian dan give applause jika presentasinya benar. 
Itu membuat siswa jadi termotivasi. 
 
7. Learner’s roles 
P : Menurut siswa, apakah peran seorang siswa dalam pembelajaran? 
RN : Menurut saya, peran siswa itu ya membantu guru dalam 
pembelajaran, misalnya pengucapan pronunciation guru salah, ya 
siswa yang membenarkan dan bahkan jika guru tidak tahu bahasa 







8. The strenghths and the weaknesses of the use of English in the Pioneering of 
International Standardized School 
P : Apakah ada keuntungan dan kelemahan dalam menggunakan bahasa 
Inggris sebagai bahasa pengantar? 
RN : Ya, ada mbak 
P : Apa saja keuntungan juga kelemahan menggunakan bahasa Inggris 
dalam kegiatan pembelajaran yang dapat diperoleh siswa? 
RN : Keuntungannya ya bisa buat bekal jika ingin melanjutkan pendidikan 
ke luar negeri atau komunikasi dengan orang luar. Dan 
kelemahannya itu tidak semua mengerti dan paham degan bahasa 
Inggris  
P : Apa saja kendala-kendala yang siswa hadapi dalam menggunakan 
bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan 
pembelajaran di RSBI ini? 














Catatan Lapangan Hasil Wawancara V 
 
Catatan lapangan hasil wawancara no : VI 
Waktu wawancara    : Senin, 16 Maret 2009 
Tempat wawancara : Ruang Kelas VIII B, RSBI SMP 
Negeri 1 Sukoharjo 
Informan     : HP (Siswa kelas VIII B RSBI) 
Pewawancara     : Rina Harsuciningsih (Peneliti) 
Topik wawancara  : Implementasi bahasa Inggris 
 
1. The implementation of English used in teaching-learning activities 
P : Bagaimana penerapan penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa 
pengantar pada kegiatan pembelajaran dari sudut pandang siswa? 
HP : Dalam pelajaran sains menggunakan bahasa Inggris serta dalam 
berkomunikasi antara siswa dan guru pun dengan bahasa Inggris. 
P : Apakah siswa merasa puas dengan penggunaan bahasa Inggris 
sebagai bahasa pengantar? 
HP : ya puas, tapi tidak begitu mbak karena masih banyak yang perlu 
dipelajari. 
P : Apakah guru sudah sepenuhnya memakai bahasa Inggris? 
HP : Belum, jika siswa kurang memahami penjelasan guru, maka guru 





2. General and specific objectives of the use of English in the Pioneering of 
International Standardized School. 
P : Menurut siswa, apa maksud/tujuan penggunaan bahasa Inggris 
sebagai bahasa pengantar di RSBI? 
HP : Agar siswa RSBI bisa menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa 
komunikasi karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional dan 
kejuaraan olimpiade dunia menggunakan bahasa Inggris sebagai 
bahasa pengantarnya. 
P : Apakah siswa tahu bahwa tujuan penggunaan bahasa Inggris  
tercantum dalam program pelaksanaan RSBI? 
HP : Iya mbak, saya tahu. 
 
3. Roles of instructional material 
P : Bagaimana bentuk materi yang disajikan dalam kegiatan 
pembelajaran di RSBI? 
HP : Materinya sama dengan yang lain. 
P : Darimana sumber materi-materi itu? 
HP : Dari buku direktorat jenderal dan ada juga buku referensi dari mana 
saja. 
P : Apakah buku-bukunya full bahasa Inggris atau ada yang billingual? 
HP : Iya, untuk pelajaran sains 
P : Apakah bahasa yang ada dalam buku-buku tersebut mudah dipahami 
siswa? 




4. Models of teaching and learning activities 
P : Model pembelajaran seperti apa yang ada di RSBI menurut segi 
pandang siswa? 
HP : Presentasi dan diskusi 
P : Apakah para siswa setuju dengan model pembelajaran yang 
diterapkan di RSBI? 
HP : Ya setuju karena siswa jadi lebih pandai dan lebih aktif 
 
5. The communication in teaching and learning activities 
P : Apakah siswa sudah merasa berkomunikasi dengan baik 
menggunakan bahasa Inggris dengan guru? 
HP : Saya belum merasa berkomunikasi dengan baik dengan guru karena 
kadang ada istilah yang tidak dipahami jadi sulit untuk 
mengungkapkannya. 
P : Misalnya guru menerangkan dengan bahasa Inggris, apakah siswa 
sudah bisa langsung paham? 
HP : Belum sepenuhnya mbak.  
P : Menurut siswa, apakah guru sudah dianggap mampu 
mengkomunikasikan konsep materi kepada siswa dengan 
menggunakan bahasa Inggris? 
HP : Ya sudah tapi belum maksimal. 
P : Menurut siswa apakah sering terjadi misscommunication dengan 
guru? Dalam hal apa? 




P : Menurut siswa, bagaimana guru mengetahui bahwa siswa sudah 
paham ketika guru menerangkan suatu konsep dengan bahasa 
Inggris? 
HP : Dengan memberi pertanyaan, jika siswa bisa menjawab serta 
mengerjakan soal dengan benar. 
 
6. Teacher’s roles 
P : Menurut siswa, apa saja peran seorang guru dalam pembelajaran? 
HP : Guru tidak saja sebagai pengajar, tapi juga sebagai pembimbing 
moral agar menjadi pribadi yang santun dan juga teladan. 
 
7. Learner’s roles 
P : Menurut siswa, apakah peran seorang siswa dalam pembelajaran? 
HP : Siswa adalah penerima serta penangkap pelajaran yang sudah 
diajarkan oleh guru. 
 
8. The strenghths and the weaknesses of the use of English in the Pioneering of 
International Standardized School 
P : Apa saja keuntungan juga kelemahan menggunakan bahasa Inggris 
dalam kegiatan pembelajaran yang dapat diperoleh siswa? 
HP : Tentunya ada, keuntungannya kita dapat menambah pengetahuan kita 
di bidang bahasa Inggris. Kelemahannya karena kosakata kita belum 
luas dan kadang kita tidak dapat mengungkapkan apa yang kita 




P : Apa saja kendala-kendala yang siswa hadapi dalam menggunakan 
bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan 
pembelajaran di RSBI ini? 






















Analisis Data Hasil Wawancara dengan Siswa 
 
Dari wawancara yang dilakukan dengan siswa, diketahui bahwa siswa 
merasa belum puas dengan penggunaan bahasa Inggris dalam pembelajaran. 
Siswa mengaku kurang adanya support dari para guru untuk mengembangkan 
kemampuan diri dalam meningkatkan bahasa Inggris. Manurut siswa, komunikasi 
yang terjalin belum begitu baik. Masih sering terjadi miskomunikasi antara guru, 
murid dan materi yang diajarkan. Dalam berkomunikasi dengan menggunakan 
bahasa Inggris, siswa masih takut melakukan kesalahan khususnya dalam 
grammarnya. 
Namun siswa sudah merasa termotivasi oleh pembelajaran yang 
diberikan oleh guru. Penggunaan power point saat mengajar, misalnya, 
memberikan semangat bagi siswa untuk belajar. Penguatan-penguatan yang 
diberikan guru juga membuat siswa lebih termotivasi. 
Mengenai materi yang digunakan, siswa mudah memahami bahasa 
yang digunakan dalam buku-buku yang dari luar negeri. Namun khusus buku 
yang dari Ditjend, siswa kurang begitu memahami bahasa yang digunakan dan 













1. Kondisi Kelas yang Diobservasi 
a) Bagaimana keadaan kelas secara fisik? 
b) Bagaimana sarana pendukung di dalam kelas? 
c) Bagaimana situasi di dalam kelas selama KBM berlangsung? 
 
2. Proses Belajar Mengajar 
a) Bagaimana cara guru mengajar? 
b) Apa kendala yang ditemui guru saat proses KBM? 
c) Apakah yang lebih ditonjolkan selama KBM, penguasaan materi 
ataukah penguasaan bahasa Inggris? 
 
3. Bahasa yang Digunakan dalam Proses Belajar Mengajar  
a) Bagaimana bahasa yang digunakan guru saat mengajar? 
b) Bagaimana bahasa yang digunakan siswa selama KBM? 
c) Bagaimana penggunan bahasa Inggris, baik oleh guru maupun oleh 
siswa? 
  
4. Komunikasi yang Terjalin selama Proses Belajar Mengajar 
a) Bagaimana komunikasi yang terjalin selama KBM? 
b) Apakah ada misunderstanding serta miscommunication selama 
KBM? 
c) Bagaimana guru mengkomunikasikan konsep materi selama KBM 
dengan menggunakan bahasa Inggris? 
 
5. Materi/Bahan Pengajaran 




b) Apakah ada buku pegangan dalam pemilihan sumber pengajaran? 
c) Apakah materi pelajaran sudah berbahasa Inggris? 
 
6. Kegiatan Guru dalam Proses Pengajaran 
a) Apakah guru menjalankan proses mengajar sesuai dengan aturan? 
(Terkait dengan opening, inti, serta closing) 
b) Apakah ada building knowledge of skill selama KBM? 
c) Apakah guru memberikan penjelasan materi dengan jelas? 
d) Apakah guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya? 
e) Bagaimana guru menanggapi pertanyaan murid? 
 
7. Kegiatan/Partisipasi Siswa dalam Proses Belajar Mengajar 
a) Bagaimana kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran? 
b) Bagaimana kesiapan siswa dalam menerima metari yang 
disampaikan oleh guru? 
c) Bagaimana keaktifan siswa dalam proses KBM? 
d) Kesulitan apa saja yang dialamai siswa selama KBM? 
 
8. Alokasi Waktu dalam Proses Belajar Mengajar 
a) Berapa alokasi waktu untuk setiap jam pelajaran? 










CATATAN LAPANGAN HASIL PENGAMATAN 
 
Catatan Lapangan Nomor : 01 
Waktu Pengamatan  : Selasa, 24 Februari 2009 
      Pukul 09.55-11.15 
Tempat Pengamatan  : Kelas VIII B RSBI 
      SMP Negeri I Sukoharjo 
Objek Pengamatan  : Kegiatan Belajar Mengajar Fisika oleh guru Ht 
Pengamat   : Rina Harsuciningsih 
Catatan Lapangan Dibuat : Selasa, 24 Februari 2009 




Ruang kelas VIII B, tempat dilaksanakannya pengamatan, terletak di 
lantai satu gedung SMP Negeri I Sukoharjo. Kelas VIII B berada di bagian depan 
dari bangunan sekolah tersebut. Kelas ini menghadap ke selatan dengan satu pintu 
di sebelah timur. Suasana kelas terasa terang karena kedua sisi kelas berjendela. 
Jendela bagian selatan agak tinggi jika dibandingkan jendela yang bagian utara.  
Kursi dan meja diatur meghadap tiga arah yaitu menghadap timur, 
selatan, dan utara, jadi kursi dibentuk letter-U dengan masing-masing arah 
terdapat dua deret. Masing-masing deret terdiri dari empat meja dan empat kursi, 




meja karena dalam satu kelas terdapat 24 siswa. Kursi dan meja diatur sedemikian 
rupa untuk memudahkan pembelajaran sehari-hari. 
Di bagian depan ruang kelas terdapat satu whiteboard besar. 
Disampingnya ada Mathematics board yang agak kecil. Di depan papan tulis 
terdapat meja dan kursi guru yang tepat berada di tengah. Di bagian utara di 
sebelah meja guru terdapat satu unit komputer yang menghadap ke selatan. Di 
dalam kelas terdapat satu unit air conditioner di dinding bagian tengah atas 
sebelah selatan. Jumlah siswa keseluruhan adalah 24 orang, terdiri dari 9 orang 
putra dan 15 orang putri. Hari ini semua siswa masuk mengenakan seragam putih 
biru. 
Kerana pembelajaran sehari-hari sudah menggunakan ICT, maka di 
dalam kelas telah disediakan seperangkat LCD proyektor guna menunjang 
penggunaan komputer atau laptop dalam mengajar. LCD tersebut berada di atas 
bagian depan yang menghadap ke papan tulis. Perangkat tersebut sudah diatur 













Pada saat melakukan pengamatan, peneliti duduk di bagian belakang. 





























































































Jalannya Kegiatan Belajar Mengajar 
 
09.55 WIB 
(1) Bel elektrik sudah berbunyi, tanda pergantian jam pelajaran. Saya 
sudah berada di luar ruang kelas VIII B menunggu guru Ht. Tak lama kemudian 
guru Ht yang sudah membawa perlengkapan mengajar dan laptopnya datang dan 
mengajak saya masuk ke dalam kelas. Guru Ht dan saya masuk ke dalam kelas 
bersama. Guru Ht memberi salam kepada murid dengan mengucapkan  “Good 
morning students? How are you today?” serentak siswa menjawab salam guru 
dengan bahasa Inggris pula “Good morning sir! We are fine today” kemudian 
guru Ht memperkenalkan saya kepada murid dan sedikit menjelaskan kenapa saya 
berada disitu. “Now we have a great guess, she is from UNS Solo and want to 
held a research, so please be nice to her.” Kemudian beliau menyuruh saya duduk 
di kursi yang tampaknya sudah disediakan sebelumnya. 
 
Komentar Peneliti (KP) 
Bel pergantian jam berdering tepat waktu. Para guru yang sudah 
selesai jam mengajarnya bergegas meninggalkan ruangan, dan para guru yang 
akan mengajar pun mulai berdatangan memasuki kelas. Para siswa masih tertib 
dengan tidak membuat gaduh. Guru Ht membuka pelajaran dengan terstruktur 
mulai dari salam pembuka yang memang sudah menggunakan bahasa Inggris. 
 
10.00 WIB 
(2) Pelajaran sudah akan segera di mulai. Guru Ht sudah 
menghidupkan laptopnya dan menyambungkannya ke LCD proyektor. Guru Ht 
menanyakan kepada murid apakah ada PR. “Do you have any homework?” 




terakhir. “What the last lesson we studied?” serentak siswa menjawab “Interval 
Sound” 
Komentar Peneliti (KP) 
Guru Ht menanyakan PR yang mungkin diberikan pada pertemuan 
sebelumnya. Karena tidak ada PR guru Ht menanyakan pelajaran terakhir guna 
mengingatkan para siswa.  
 
10.05 WIB 
(3) Setelah bertanya tentang pelajaran terakhir, guru Ht kemudian 
memberi ulasan guna mengingatkan siswa tentang interval sound. Guru Ht 
menjelaskannya dalam bahasa Inggris. Guru Ht juga menunjuk salah satu siswa 
untuk memberi penjelasan singkat tentang apa yang ia ketahui tentang interval 
sound. Siswa tersebut menjawabnya dengan bahasa Inggris dan kelihatan agak 
takut. “Interval sound is sound that.......” Karena keterangan yang diberikan siswa 
kurang begitu jelas, guru Ht menerangkan interval sound lagi dalam bahasa 
Indonesia. 
 
Komentar Peneliti (KP) 
Tindakan guru Ht yang menanyakan pelajaran terakhir sangat baik 
karena dapat merangsang ingatan siswa akan pelajaran sebelumnya serta sebagai 
cara untuk mengevaluasi ingatan serta daya tangkap siswa. Guru Ht pun yang 
kemudian mengulas lagi sekilas tentang pelajaran sebelumnya sangat baik 
mengingat pelajaran yang akan diajarkan pada saat itu masih ada hubungannya 
dengan pelajaran sebelumnya. Cara guru dengan menunjuk siswa untuk 
menerangkan pelajaran sebelumnya juga peneliti rasa sudah baik untuk 
memustkan perhatian siswa serta menguji kesiapan siswa dalam menerima materi 




bahasa Indonesia karena menganggap siswa kurang begitu paham yang dapat 
dilihat dari jawaban siswa. 
 
10.15 WIB 
(4) LCD proyektor sudah manyala dan guru Ht sudah menampilkan 
slidenya dan mengajak siswa untuk memperhatikan ulasan yang akan diberikan 
“Ok students, now we will discuss about reflection of sound. Anyone know what 
is meant by sound reflection? Sound reflection itu pemantulan bunyi. Ada yang 
tahu artinya apa?” Teacher Ht came to open the lesson after asking and reminding 
the previous lesson. Teacher Ht opened the lesson by using English and started his 
explanation by using English too. Guru Ht mulai menerangkan tentang reflection 
sound. Di silde tertulis pengertian reflection sound dalam bahasa Inggris. 
 
Komentar Peneliti (KP) 
 Sebelum menerangkan guru Ht terlebih dahulu memberitahu siswa 
tentang materi yang akan dibahas kali ini. Hal ini sangat baik untuk membuat 
siswa siap menerima materi. Apa yang dilakukan guru sudah baik, namun akan 
lebih baik lagi jika pada pertemuan sebelumnya, siswa diberitahu tentang materi 
yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya jadi siswa akan lebih siap karena 
mereka sudah mempelajari sebelumnya. Bahasa yang digunakan guru Ht dalam 
menerangkan sudah menggunakan bahasa Inggris, namun guru Ht tetap 
manggunakan bahasa Indonesia untuk lebih menekankan konsep-konsep materi 
yang sekiranya sangat penting. Peneliti menganggap bahwa bahasa Inggris yang 
digunakan guru Ht sudah cukup baik, namun lebih baik lagi jika guru Ht benar-
benar memperhatikan bahasa yang ia gunakan dan lebih memaksimalkan 






(5) Guru Ht menerangkan dalam bahasa Inggris. Teacher taught about 
reflection sound. After he explained about what is meant by reflection sound, he 
showed about the law of reflection sound. He showed it in power point media. 
The power point showed that: “Sound reflection follows the law of reflection 
which states that: 
3. The incident sound, normal line and reflected sound are in one 
plane 
4.  The incident angle is the same as the reflected angle” 
Teacher showed the law of reflection completing by the picture 
showing the way reflection is done 
Komentar Peneliti (KP) 
Dalam mengajar guru Ht sudah menggunakan power point sebagai 
media pembelajaran. Hal ini sangat baik untuk lebih memotivasi siswa dalam 
menerima pelajaran. 
10.30 WIB 
(6) Setelah menerangkan tentang hukum dari “sound reflection” 










Guru Ht menunjuk siswa IR untuk menerangkanya. “Coba kamu im, 
terangkan diagram ini berdasarkan hukum pemantulan bunyi yang tadi” 
Kemudian siswa IR menerangkannya dengan terbata-bata menggunakan bahasa 
Inggris yang dicampur bahasa Indonesia. Karena merasa siswa belum paham 
dengan hukum tersebut, guru Ht menerangkannya lagi dengan menggunakan 
bahasa Indonesia.  
Komentar Peneliti (KP) 
 Dalam menggunakan power point, guru Ht juga menggunakan 
diagram untuk lebih mewakili materi dan membuat siswa lebih paham akan 
materi tersebut. Dalam menunjuk siswa untuk menerangkan diagram tersebut, 
guru Ht menunjukkan bahwa dia menjalin komunikasi dengan siswa khususnya 
dalam menggunakan bahasa Inggris. Namun guru Ht kurang memperhatikan 
tentang bahasa Inggris yang digunakan oleh siswa. 
 
10.40 WIB 
(7) Setelah merasa siswa paham dengan hukum pemantulan bunyi, 
guru Ht menayangkan slide yang berbeda yang berisi tentang jenis-jenis 
pemantulan bunyi. “Now what are kinds of reflected sound? Take a look at 
this....” pinta guru Ht. Dalam slide itu tertulis 
“ The kind of relfected sound: 
1. Reflected sound that strenghth than the original sound. 
2. Reverberation or gaung or kerdom” 
Kemudian guru menerangkan arti dari “Gaung or Kerdom”. Siswa tampaknya 
sibuk mencatat yang tertulis di slide sambil mendengarkan keterangan dari guru. 
Guru menunggu siswa sampai selesai mencatat kemudian menanyakan kepada 
siswa bagian mana yang belum dimengerti. “Any question?” tanya guru. Siswa 




Komentar Peneliti (KP) 
 Guru Ht mencoba mengecek kepahaman siswa dengan menanyakan 
kepada mereka bagian mana yang belum paham. Hal ini dilakukan juga untuk 




(8) Setelah menyelesaikan ulasan tentang “kind of relfected sound”, 
guru kemudian beralih ke slide berikutnya tentang “Echo”. Dengan segera guru 
menerangkan “echo is the reflected sound that is heard after the original sound....” 
Guru tampak berhenti sejenak mengamati siswa. Kemudian melanjutkan lagi 
menerangkan tentang “Echo”. Siswa sedikit ramai karena mungkin sudah capek. 
Mungkin itu yang menyebabkan guru berhenti sejenak untuk mengamati siswa 
yang sedkit ramai. Namun karena slide yang ditayangkan guru menarik dan 
penjelasan guru juga menarik, siswa kemudian kambali berkonsentrasi 
mendengarkan penjelasan guru. 
 
Komentar Peneliti (KP) 
 Guru sama seklai tidak menunjukkan kemarahan saat siswa mulai 
ramai, hanya dengan berdiam sambil mengamati siswa, siswa bisa langsung tahu 
apa ynag dimaksud guru yaitu agar siswa tenang kembali dan pelajaran bisa 
dilanjutkan lagi. Ini menunjukkan bahwa komunikasi yang terjalin tidak harus 
dengan kata-kata. Cukup dengan tanda atau gesture, siswa sudah bisa 







(9) Guru mengakhiri penjelasannya tentang reflected sound dan 
bergegas untuk memberikan soal kepada siswa. Soal diberikan berdasarkan 
pelajaran sebelumnya. “Well students, now please write down the question and do 
it. First resonance happen at air column 25 cm and frequency of “garpu tala” is 
320 Hz. Calculate in: 
1. Wavelength 
2. The length of air column second, third fourth 
3. The velocity of sound” 
Siswa menulis soal dan segera mengerjakannya. Guru 
menghimbaukan kepada murid untuk mengerjaknnya dan mengumpulkannya. 
Guru tetap mengawasi siswa dalam mengerjakan soal. Dia berjalan berkeliling 
mengamati pekerjaan siswa dan sesekali menerangkan kepada siswa yang 
bertanya. 
 
Komentar Peneliti (KP) 
 Dalam memberikan soal, guru kurang tepat melakukannya. Pasalnya 
soal tersebut tidak ada kaitannya secara langsung terhadap materi yang dibahas 
kali ini melainkan berhubungan dengan metari pada pelajaran sebelumnya. Ada 
baiknya jika guru menempatkan sesi soal tersebut pada akhir pelajaran yang lalu 
atau awal pelajaran yang hari ini agar ada konektivitas yang jelas.  
 
11.13WIB 
(10) Guru Ht tampak mematikan LCD Proyektor dan mengemasi 





Komentar Peneliti (KP) 
Sebelum pelajaran berakhir, guru sudah membereskan peralatannya. 
Ini dimaksudkan agar guru tidak terlambat pada jam pelajaran berikutnya juga 
agar tidak mengganggu jam pelajaran berikutnya di kelas VIII B oleh guru lain.  
 
11.15 WIB 
(11) Bel elektrik kembali berdering, tanda jam pelajaran fisika sudah 
selesai. Guru Ht meminta siswa mengumpulkan tugas yang diberikan. “OK 
students, time’s up, please collect your work now. See you next day. 
Wassalamu’alaikum” Guru Ht menyudahi pelajaran. Saya pun bergegas 
mengemas file-file saya dan meninggalkan ruangan. 
 
Komentar Peneliti (KP) 
Walaupun sudah membereskan peralatanyya untuk mengantisipasi 
kemoloran jam, namun guru Ht nampaknya lupa untuk memberikan review 
terhadap materi yang telah diajarkan. Peneliti menilai bahwa lebih baiknya jika 











Analisis Hasil Pengamatan 01 
 
Selama 80 menit kegiatan belajar mengajar Fisika oleh guru Ht diisi 
dengan penyampaian/presentasi materi oleh guru. Pelajaran disampaikan dalam 
bahasa Inggris karena bahasa Inggris adalah bahasa pengantar dalam 
pembelajaran Fisika. Kegiatan dibagi menajdi tiga tahapan yaitu opening, main 
activity, serta clossing. Guru Ht melampaui tiga tahapan tersebut secara 
sistematis. 
Guru Ht menggunakan media LCD proyektor dalam menyampaikan 
materi. Tampilan yang ditayangkan disertai dengan diagram untuk memudahkan 
siswa memahami materi ajar.  
Guru Ht menggunakan teknik tanya jawab untuk mengetahui sejauh 
mana pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Bahasa yang digunakan 
guru dan siswa memang sudah dalam bahasa Inggris, namun masih juga 
mencampurnya dengan menggunakan bahasa Indonesia.  
Yang perlu diklarifikasikan pada guru adalah sebagai berikut: 
· Mengapa guru dan siswa masih menggunakan bahasa Indonesia dalam 
kegiatan belajar mengajar di kelas? Apa alasan guru untuk tetap 











CATATAN LAPANGAN HASIL PENGAMATAN 
 
Catatan Lapangan Nomor : 02 
Waktu Pengamatan  : Senin, 2 Maret 2009 
      Pukul 11.30-12.50 
Tempat Pengamatan  : Kelas VIII B RSBI 
      SMP Negeri I Sukoharjo 
Objek Pengamatan : Kegiatan Belajar Mengajar Bahasa Inggris oleh 
guru Hy 
Pengamat   : Rina Harsuciningsih 
Catatan Lapangan Dibuat : Senin, 2 Maret 2009 





Ruang kelas VIII B, tempat dilaksanakannya pengamatan, terletak di 
lantai satu gedung SMP Negeri I Sukoharjo. Kelas VIII B berada di bagian depan 
dari bangunan sekolah tersebut. Kelas ini menghadap ke selatan dengan satu pintu 
di sebelah timur. Suasana kelas terasa terang karena kedua sisi kelas berjendela. 
Jendela bagian selatan agak tinggi jika dibandingkan jendela yang bagian utara.  
Kursi dan meja diatur meghadap tiga arah yaitu menghadap timur, 




terdapat dua deret. Masing-masing deret terdiri dari empat meja dan empat kursi, 
sehingga setiap siswa memiliki mejanya sendiri, jadi setiap arah terdapat delapan 
meja karena dalam satu kelas terdapat 24 siswa. Kursi dan meja diatur sedemikian 
rupa untuk memudahkan pembelajaran sehari-hari. 
Di bagian depan ruang kelas terdapat satu whiteboard besar. 
Disampingnya ada Mathematics board yang agak kecil. Di depan papan tulis 
terdapat meja dan kursi guru yang tepat berada di tengah. Di bagian utara di 
sebelah meja guru terdapat satu unit komputer yang menghadap ke selatan. Di 
dalam kelas terdapat satu unit air conditioner di dinding bagian tengah atas 
sebelah selatan. Jumlah siswa keseluruhan adalah 24 orang, terdiri dari 9 orang 
putra dan 15 orang putri. Hari ini semua siswa masuk mengenakan seragam putih 
biru beserta rompi merah dimana khusus siswa RSBI pada hari senin mengenakan 
rompi tersebut. 
Kerana pembelajaran sehari-hari sudah menggunakan ICT, maka di 
dalam kelas telah disediakan seperangkat LCD proyektor guna menunjang 
penggunaan komputer atau laptop dalam mengajar. LCD tersebut berada di atas 
bagian depan yang menghadap ke papan tulis. Perangkat tersebut sudah diatur 











Pada saat melakukan pengamatan, peneliti duduk di bagian belakang. 





























































































Jalannya Kegiatan Belajar Mengajar 
 
11.30 WIB 
(1) Bel elekrtik sudah berbunyi, tanda pergantian jam. Saya sudah 
menunggu guru Hy di luar kantor. Dengan segera guru Hy sudah siap dengan 
semua buku-bukunya dan mengajak saya ke kelas VIII B RSBI. Karena waktu itu 
pergantian jam pelajaran, saya melihat beberapa guru meninggalkan kelas dan 
yang lain sedang berjalan menuju kelas masing-masing untuk megajar. Jarak 
kantor dengan kelas VIII B sangat dekat, kurang lebih 10 m. Guru Hy bertanya 
kepada saya apakah saya sudah melakukan observasi dengan guru yang lain dan 
saya menjawabnya sudah.  
 
Komentar Peneliti (KP) 
 Pergantian jam tepat pada waktunya. Semua guru tampak sangat 
memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya karena mereka langsug bergegas 




 (2) Kami sudah berada di dalam kelas VIII B RSBI. Guru Hy 
memberikan salam kepada murid. “Hello students! How are you today? Feel 
good? Or feel different because there is a guess here?” tanya guru Hy sambil 
melempar senyum lebar-lebar. Semua siswa menjawab dengan antusias. “Hello 
Mr. Haryanto. We are fine today.” Tanpa basa-basi guru Hy berkata kapada siswa 
“All of you must know who she is, don’t you? Because she have been here 




Komentar Peneliti (KP) 
Dalam mengawali pelajaran , gurru Hy tidak lupa memberikan 
greeting. Cara guru melakukan greeting sangat membuat siswa bersemangat 
karena guru Hy degan ramahnya dan degan senyum lebarya menawali pelajaran 




 (3) Saya langsung duduk di kursi bagian belakang dan menyiapkan 
kertas-kertas saya. Guru Hy memulai palajaran “Well students, last meeting we 
have discussed about anecdote. Now please open page 94 and have a look at the 
anecdote” pinta guru kepada siswa. Semua siswa langsung membuka buku paket 
halaman 94. Disitu ada sebuah text anecdote yang belum lengkap dan guru 
bersama siswa melengkapinya. 
 
Komentar Peneliti (KP) 
Sebelum memulai pelajaran kali ini, guru Hy mengingtakan siwa akan 
pelajaran pada pertemuan sebelumnya. Hal ini sangat baik dilakukan karena 
pelajaran pada pertemuan kali ini sangat erat hubungannya dengan pelajaran pada 
petemuan lalu bahkan kelanjutan dari materi pelajaran yang lalu.  
 
11.40 WIB 







 a. sure b. under c. somewhere  d. old 
 e. face f picture g. move  h. sorry 
 
 
A foolish order 
I was working in a photo store which specializes I restoring (1) 
___________photographs. 
One day, a lady brought an old (2) ________ of a man sitting behind 
a cow, milking it. 
 “Can you fix this picture for me?” she asked. 
 “(3) ________ What would you like us to do?” 
 “Can you move the cow?” 
 I stared at her astonishingly and replied, “(4) _______ the 
cow?” 
 “Right, I want to know what my great grandfather looked like 
that’s him, she pointed to the feet sticking out (5) 
______________ the cow. 
 “I don’t think we can do that” 
 “Just move the cow over, and we’ll be able to see his (6) 
________.” She insisted. 
 “I’m (7) ______________________. We don’t have the 
technology to do that” 
 “Well, I think I’ll just take this (8) ________________else.” 
        
 “Well... anyone who still don’t know the meaning of the words in the 
box?” Kemudian guru mulai membahas arti kata satu per satu. Guru sangat 
berhati-hati dalam mengajar, dalam artian bahwa setiap kata harus dimengerti oleh 




Komentar Peneliti (KP) 
Karena guru Hy membahas text yang sudah ada di buku, jadi guru Hy 
tidak menggunakan LCD proyektor sebagai media pembelajaran. Alangkah 
baiknya jika guru Hy tetap meenggunakan LCD proyektor agar materi yang 
dibahas lebih tersampaikan serta media yang ada bisa dimanfaatkan sebaik-
baikya. Juga untuk membuat siswa lebih tertarik terhadap pelajaran. Guru Hy 
membahas satu per satu kata yang ada di box jadi membuat pengajaranyya sedikit 
lebih lamban.  
 
11.45 WIB 
(5) “What is the meaning of sure?” Tanya guru. “Yakin sir!” Semua 
kata dalam kotak satu per satu dipertanyakan kepada siswa. Bahkan dalam 
menanyakannya, guru tidak serta merta menanyakannya kepada semua siswa, 
namun menunjuk salah satu siswa untuk menjawabnya sehingga dalam hal ini 
guru sekaligus mengecek kepahaman siswa secara individual. Sejauh ini guru 
masih menggunakan bahasa Inggris sepenuhnya. 
 
Komentar Peneliti (KP) 
Guru Hy sangat menginginkan setiap kata dalam bahasa Inggris yang 
dibahas dimengerti oleh semua siswa. Gurru membahasnya satu per satu serta 
menanyakannya kepada siswa sehingga tidak serta merta guru lah yang 
memberikan jawabannya. Hal ini baik dilakukan karena dalam kelas terjadi 
diskusi dan pendapat siswa sangat diperhatikan. Jawaban setiap siswa 
didiskusikan sehingga mambuahkan jawaban yang benar hasil dari kesepakatan 
antara guru dan siswa. Selain untuk berdiskusi, guru sekaligus mengecek 
kepahaman siswa serta kesiapan siswa dalam mengikuti pelajaran. Hal ini sangat 





(6) Setelah menanyakan dan membahas semua kata, guru Hy 
kemudian menyuruh siswa untuk mengisikan kata-kata dalam kotak tersebut ke 
dalam text. Selama siswa mengerjakan, guru Hy tampak berjalan berkeliling 
memantau pekerjaan siswa dan sesekali berkomunikasi dengan siswa 
menggunakan bahasa Inggris ketika siswa menanyakan hal yang kurang dipahami. 
  
Komentar Peneliti (KP) 
Peneliti menganggap, guru Hy sangat lamban dalam mengajar karena 
waktu yang dibutuhkan untuk mengartikan bersama kata-kata yang ada di box 
sangat lama yaitu ± 30 menit. Di satu sisi guru sangat mmperhatikan kepahaman 
siswa, namun di sisi lain guru mengabaikan keefektifan waktu. Namun sejauh ini, 
bahasa yang digunkan masih dalam bahasa Inggris. 
 
12.10 WIB 
(7) “Have you finished students?” tanya guru mengkonfirmasi.”Yes 
sir” kemudian dengan segera guru membahas jawaban satu persatu. “You, yayan, 
please read the text completed with your answer?” pinta gurru. Siswa yang 
ditunjuk pun menjawab “Yes, sir”. Kemudian siswa tersebut membacakan text 
beserta jawabannya dengan suara keras sampai saya yang berada di belakangpun 
mendengar jelas suaranya. 
 
Komentar Peneliti (KP) 
Dalam membahas jawaban siswa, guru tidak langsung membreikan 
jawaban yang benar, namun sekali lagi guru Hy mengadakan diskusi. Jawaban 




mengomentari jawaban siswa yang ditunjuk. Ini sangat bagus dalam melatih 
penggunaan bahasa Inggris siswa serta menciptakan komunikasi antar siswa dan 
guru terhadap materi ajar. Selain melatih penggunaan bahasa Inggris, guru 
sekaligus melatih speaking, listening, dan reading skill siswa. 
 
12.15 WIB 
 (8) Guru tidak langsung menyalahkan atau membenarkan jawaban dari 
siswa pertama. Guru Hy kemudian menanyakan kepada siswa lain apakah 
jawabanya sama dengan siswa pertama. “Well done Yayan” guru memberikan 
feedback. “Now, you Vina, do you agree with yayan’s answer? Plese read the text 
with your answer” Siswa kedua kemudian menjawab “ My answer is not the 
same” setelah memberikan jawaban tersebut kemudian siswa kedua membaca 
textnya.  
Komentar Peneliti (KP) 
Dalam berdiskusi, guru Hy memberikan reinforcement. Ini sangat 
bagus karena siswa menjadi lebih termotivasi serta tidak ragu-ragu dalam 
mengungkapkan pendapat khususnya dengan menggunnakan bahasa Inggris.  
 
12.20 WIB 
 (9) “Good Vina. You have different answer” guru berkata setelah 
mendengarkan text yang dibacakan siswa kedua. “It’s very interseting because 
two students give different answer. Well, now the rest of the students, do you 
agree with Yayan’s asnwer or Vina’s answer?” tanya guru kepada sleuruh siswa 
mengawali diskusi. Ada banyak jawaban dari murid. Sebagian setuju dengan 
jawaban siswa pertama dan sebagian lagi seutuju dengan jawaban siswa kedua. 




jawaban yang benar secara bersama-sama dengan murid. Guru Hy membahas satu 
per satu jawaban yang benar. 
 
Komentar Peneliti (KP) 
Berulang kali guru Hy memberikan reinforcement kepada siswa 
dengan tujuan menghargai pendapat siswa serta untuk memotivasi siswa. Guru Hy 
disini berlaku sebagai fasilitator yang memfasilitasi siswa dalam berdiskusi 
menyampaikan ide masing-masing. 
 
12.30 WIB 
 (10) Setelah mengetahui jawaban yang benar, kemudian guru memberi 
kesempatan siswa selama 3 menit untuk mendalami isi bacaan tersebut. 
 
Komentar Peneliti (KP) 
Guru yang pada mulaya sebagi fasilitator, juga berperan sebagai 
sumber informasi. Apa yang dilakukan guru Hy dengan memberikan jawaban 
benar kepada siswa setelah diadakan diskusi menunjukkan peran guru juga 
sebagai sumber informasi. 
12.33 WIB 
 (11) Setelah 5 menit berlalu, guru Hy menunjuk salah satu siswa untuk 
menceritakan isi text tersebut kemudian menanyakan bagian mana yang lucu. 
“Now please tell me about this text. You, Tiwi, please share your idea”. Siswa 
yang ditunjuk pun segera menceritakan kepahamannya tentang text tersebut “In 
my idea, this text is about.....” Setelah siswa tersebut bercerita, guru Hy langsung 
menunjuk siswa lain untuk mceritakan isi text tersebut berdasarkan 




idea. Is it the same as Tiwi’s idea or you have another idea?” Siswa yang ditunjuk 
pun berkta “I have the same idea. This text is about ...................” 
Diskusi berlangsung selama kurang lebih 13 menit mendengarkan opini siswa 
yang ditunjuk. Perbedaan pendapat pun mewarnai jalannya diskusi. Ada yang 
setuju degan jawaban siswa satu ada pula yang kurang setuju dengan jawaban 
siswa yang satuya lagi. Namun diskusi ini berlangsung tidak sepenuhnya 
mengunakan bahasa Inggris, ada kalanya siswa memakai bahasa Indonesia untuk 
berargumen tentang pendapatnya dan menyanggah pendapat siswa yang lainnya 
sehingga menggunakan bahassa Indonesia. Pada akhirnya guru Hy pun 
mengungkapkan pendapatnya atas isi cerita text tersebut dan menunjukkan bagian 
mana yang lucu. 
 
Komentar Peneliti (KP) 
Guru Hy sekali lagi mengadakan diskusi mengenai isi text. Guru 
meminta siswa untuk menceritakan isi textnya. Namun pada kenyataanya, siswa 
menggunakan bahasa Indonesia dalam memberikan penekanan atas pendapat 
mereka mengani isi textnya. Hal ini disayangkan karena ini merupakan pelajaran 
bahasa Inggris, dan seharusnya mereka tetap konsisten menggunkan bahasa 
Inggris dalam berkomunikasi.  
 
12.46 WIB 
 (12) Setelah mendiskusikan isi cerita, guru Hy menyimpulkan 
pembelajaran yang berlangsung har ini. “Ok students, attention please. We have 
learned about this text and this text is the example of anecdote. What anecdote is 
have been discussd last meeting. Any question dealing with this teaxt?” Serentak 





Komentar Peneliti (KP) 
Dalam mengakhiri pembelajaran, guru Hy memberikan sedikit review. 
Ini sangat bagus untuk menyimpulkan pembelajaran yang sudah berlangsung. 
 
12.48 WIB 
 (13) Guru Hy tampak segera menutup pelajaran dan membereskan 
buku-bukunya. “Well students, time is up and we will continue our discussion 
about anecdote next meeting. Good bye” Siswa menjawab “Bye sir!” 
 
Komentar Peneliti (KP) 















Analisis Hasil Pengamatan 02 
 
Selama 80 menit kegiatan belajar mengajar bahasa Inggris oleh guru 
Hy diisi dengan berbagai diskusi. Pelajaran disampaikan dalam bahasa Inggris 
karena bahasa Inggris adalah bahasa pengantar dalam pembelajaran bahasa 
Inggris itu sendiri. Kegiatan dibagi menajdi tiga tahapan yaitu opening, main 
activity, serta clossing. Guru Hy melampaui tiga tahapan tersebut secara 
sistematis. Kegiatan belajar mengajar berlangsung secara aktif, dimana siswa 
sangat aktif dalam berdiskusi. Guru tidak menggunakan media pembelajaran LCD 
proyektor. Guru hanya menggunakan text yang sudah ada dalam text.  
Teknik yang digunakan guru adalah teknik tanya jawab, diman guru 
menggunakan teknik ini untuk menstimulasi keaktifan siswa dalam berdiskusi 
serta untuk mengecek pemahaman siswa. Guru memberikan banyak reinforcement 
kepada siswa dengan tujuan memotivasi siswa dalam mengikuti kegiatan belajar 
mengajar. 
Bahasa yang digunakan guru adalah bahasa Inggris, namun siswa 
masih menggunakan bahasa Indonesia dalam menyampaiakan pendapat. 
Yang perlu diklarifikasikan kepada guru adalah sebagai berikut: 
· Mengapa guru tidak menegur siswa dalam menggunakan bahasa 
Indonesia selama diskusi berlangusng. Apakah itu keputusan yang tepat 
mengingat pelajarannya adalah bahasa Inggris dan penggunaan bahasa 








CATATAN LAPANGAN HASIL PENGAMATAN 
 
Catatan Lapangan Nomor : 03 
Waktu Pengamatan  : Kamis, 5 Maret 2009 
      Pukul 0700-08.20 
Tempat Pengamatan  : Kelas VIII B RSBI 
      SMP Negeri I Sukoharjo 
Objek Pengamatan : Kegiatan Belajar Mengajar Matematika oleh guru 
CS 
Pengamat   : Rina Harsuciningsih 
Catatan Lapangan Dibuat : Kamis, 5 Maret 2009 





Ruang kelas VIII B, tempat dilaksanakannya pengamatan, terletak di 
lantai satu gedung SMP Negeri I Sukoharjo. Kelas VIII B berada di bagian depan 
dari bangunan sekolah tersebut. Kelas ini menghadap ke selatan dengan satu pintu 
di sebelah timur. Suasana kelas terasa terang karena kedua sisi kelas berjendela. 
Jendela bagian selatan agak tinggi jika dibandingkan jendela yang bagian utara.  
Kursi dan meja diatur meghadap tiga arah yaitu menghadap timur, 




terdapat dua deret. Masing-masing deret terdiri dari empat meja dan empat kursi, 
sehingga setiap siswa memiliki mejanya sendiri, jadi setiap arah terdapat delapan 
meja karena dalam satu kelas terdapat 24 siswa. Kursi dan meja diatur sedemikian 
rupa untuk memudahkan pembelajaran sehari-hari. 
Di bagian depan ruang kelas terdapat satu whiteboard besar. 
Disampingnya ada Mathematics board yang agak kecil. Di depan papan tulis 
terdapat meja dan kursi guru yang tepat berada di tengah. Di bagian utara di 
sebelah meja guru terdapat satu unit komputer yang menghadap ke selatan. Di 
dalam kelas terdapat satu unit air conditioner di dinding bagian tengah atas 
sebelah selatan. Jumlah siswa keseluruhan adalah 24 orang, terdiri dari 9 orang 
putra dan 15 orang putri. Hari ini semua siswa masuk mengenakan seragam putih 
biru. 
Kerana pembelajaran sehari-hari sudah menggunakan ICT, maka di 
dalam kelas telah disediakan seperangkat LCD proyektor guna menunjang 
penggunaan komputer atau laptop dalam mengajar. LCD tersebut berada di atas 
bagian depan yang menghadap ke papan tulis. Perangkat tersebut sudah diatur 













Pada saat melakukan pengamatan, peneliti duduk di bagian belakang. 



















(1) Bel elektrik berbunyi, tanda pelajaran segera dimulai. Saya sudah 










































































siswa yang masih di luar kelas. Ada juga siswa yang berlari menuju kelas karena 
baru datang. Saya melihat guru tidak segera masuk ke dalam kelas, bahkan ada 
guru yang baru datang. Guru CS yang saya tunggu pun belum datang. 
 
Komentar Peneliti 
  Jam tanda dimulainya pelajaran suah tepat pada waktunya, namun 
para guru tidak segera memasuki kelas untuk mengajar. Hal ini akan megurangi 
keefektifan pelajaran. Bahkan ada beberapa guru dan siswa yang terlambat. Siswa 
yang terlambat pun masih harus menuntun sepedanya menuju tempat parkir 
karena memang seudah peraturannya, ini semakin menambah keterlambatan. 
Seharusnya guru sebelum jam 7 sudah berada di sekolahan dan sudah 
mempersiapkan bahan-bahan untuk mengajar. 
 
07.05 WIB 
  (2) Guru CS sudah tampak dari kejauhan berjalan menuju kelas VIII B 
dengan membawa laptopnya. Beliau menyapa saya dan mengajak saya untuk 
memasuki kelas. Beliau sempat bertanya apakah saya sudah lama menunggu. 
Kami langsung memasuki kelas. “Good morning students” sapa guru CS. “Good 
morning sir” jawab siswa serentak. “Do you know the woman beside me?” tanya 
guru hendak memperkenalkan saya. “We know sir” karena siswa sudah tahu saya, 
mereka juga sudah biasa dengan kehadiran saya. “She is the woman I talked about 









 Karena merasa sudah telat, guru CS memang segera langsung 
memasuki kelas dan membuka pelajaran dengan greeting menggunakan bahasa 
Inggris. Walau guru sudah tahu bahwa saya sudah melakukan observasi 
sebelumnya, namun beliau juga tidak lupa untuk memperkenalkan saya kepada 
siswa untuk memastikan bahwa siswa benar-benar tahu akan kehadiran saya yang 
sebelumnya sudah dikatakan oleh guru CS sendiri. Peneliti rasa, guru CS 
mempesiapkan pengajarannya karena akan saya observasi, oleh karenanya guru 
CS menginforrmasikan kedatangan saya kepada siswa sebelumnya. 
 
07.10 WIB 
(3) Setelah diperkenalkan kepada siswa, saya langsung duduk di kursi 
belakang yang sebelumnya juga saya duduki. Kursi itu mssih berada di 
tempatnya. Guru CS mengawali kegiatan belajar mengajar dengan mengingatkan 
siswa akan perintah guru pada pertemuan sebelumnya. “Seperti yang saya katakan 
pada pertemuan minggu lalu, students make a group. One group consist of eight 
students. You should present your own material. Jadi setiap group 
mempresentasikan materinya masing-masing. Materinya ada di halaman 169 yaitu 
‘central angles, arcs, and sectors of a ccircle; halaman 178 yaitu ‘properties of 
tangent of circle’, dan halaman 187 yaitu tentang ‘the incircle and the 




  Guru CS dalam awal kegiatan belajar mengajarnya sudah 
menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini sangat disayangkan karena seharusnya 
guru CS menggunakan bahasa Inggris dalam menyampaikan ulasannya, apalagi 




perintahnya kepada siswa untuk membuat kelompok, berdiskusi, dan 
mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. 
 
07.13 WIB 
  (4) Setelah mengingatkan siswa akan tugasnya untuk berdiskusi, guru 
CS meminta group pertama yang sebelumnya sudah terbentuk untuk 
mempresentasikan hasil diskusinya. Delapan orang siswa maju. Ada yang 
menyiapkan LCD proyektornya, ada yang mengatur kursi, ada juga yang menata 
kertas. Guru CS kemudian duduk di belakang, hendak mengamati jalannya 
presentasi dari group pertama. Selama 10 menit persiapannya, akhirnya group 
pertama mulai mengawali presentasinya. 
 
Komentar Peneliti 
  Waktu yang dibutuhkan siswa dalam menyiapkan presentasi sangat 
lama. Seharusnya mereka mempersiapkannya sebelum kegiatan belajar mengajar 
dimulai jadi waktu akan lebih efektif. Peneliti kira, guru sebelumnya juga tidak 




  (5) “Attention please students, before you start the presentaion, I just 
remembering you that each group have 15 minutes to present. Jadi 15 manit bagi 
setiap group itu sudah termasuk tanya jawabnya. Jadi jangan lebih dari itu agar 
semua group bisa presentasi.” Group pertama langsung memulai presentasinya 
“Friend, we are from group one. We present about central angles, arcs, and sectors 
of a circle.” Salah satu siswa mengawali prsentasi dengan bahasa Inggris. Setelah 




gambarnya. “What is the definition of central angles? Central angles is .............” 
Siswa mencoba menerangkan materi bagiannya dengan bahasa Inggris yang 
disertai dengan gambar yang tampak di slide. Bahasa yang digunakan untuk 
presentasi adalah bahasa Inggris. Walaupun tampak terbata-bata namun siswa 
mencoba menampilkan yang terbaik. 
 
Komentar Peneliti 
  Cara siswa mempresentasikan materi sudah baik. Bahasa yang 
digunakan pun adalah bahasa Inggris. Media yang digunakan pun menunjang 
kepahaman siswa. Namun ada baiknya, jika pembagian tugas presentasi dilakukan 
dengan jelas dan diterangkan sebelumnya tentang peran masing-maisng siswa. 
 
07.33 WIB 
  Setelah menyelesaikan presentasinya, siswa dari group pertama 
menanyakan kepada siswa yang lain apakah ada pertanyaan ataukah ada kritik. 
“Ada pertanyaan nggak?” Guru CS dari belakang berkata “Well good done for 
you all. Presentasi yang bagus namun ada beberapa konsep yang perlu saya 
luruskan disini. But before that, please ask questions to the group” The teacher 
gave feedback to students’ presentation and asked other students to give comment 
and ask questions. Then there was a student gave comment. Teacher gave chance 
for her to give comment. 
Student EM : I think your presentation is less interesting because 
the animation is less. Your explanation is not 
enough. Please gave me more explanation about 
what is meant by sector 




Student AR : Apakah bedanya vertex of a circumference and 
vertex of a central?”  
Selama 5 menit, terjadi diskusi. Ada yang berkomentar ada juga yang bertanya. 
 
Komentar Peneliti 
  Peneliti menemukan bahwa bahasa yang digunakan masih dicampur 
dengan bahasa Indonesia. Dalam bertanya dan berkomentar pun, siswa lain juga 
masih menggunakan bahasa Indonesia. Namun guru CS sama sekali tidak 
menegur, terutama bagi siswa yang bertanya dan berkomentar. Guru CS hanya 
diam mengamati jalannya presentasi dengan sesekali membuat catatan di kertas 
yang dia bawa. Seharusnya guru CS lebih aktif untuk terlibat dalam diskusi untuk 
membenarkan apa yang kurang dari presentasi itu 
 
07.38 WIB 
  “Well friend, that’s all. Thank you” group pertama mengakhiri 
presentasinya dan tepuk tangan menyambut mereka. Guru CS kemudian 
menginstruksikan pada kelompok kedua untuk segera mempersiapkan 
presentasinya dan maju ke depan. “Group two, please your presentatuon”. 
 
Komentar Peneliti 
  Group pertama menutup presentasinya dengan bahasa Inggris, namun 
guru CS sekali lagi tidak langsung mengevaluasi presentasi yang dilakukan oleh 
group pertama. Guru CS langsung menginstruksikan group kedua untuk 






  Group kedua langsung menempatkan diri dan memulai presentasinya. 
“Now we are from group two will present about properties of tangent of circle” 
Seperti halnya group pertama, group kedua pun mengawali presentasinya dengan 
menggunkan bahasa Inggris. Group ini juga menggunakan gambar animasi dalam 
memperjelas materi dan untuk memperdalam kepahaman. Gambar animasi yang 
digunakan adalah gambar sepeda yang mewakili materi yang dibahas. Presentasi 
berlangsung selama 13 menit. 
 
Komentar Peneliti 
  Sama halnya dengan presentasi pertama, group kedua tidak membagi 
tugas degan jelas. Namun bahasa yang digunakan sudah dengan bahasa Inggris. 
Guru CS masih nampak duduk di belakang mengamati jalannya presentasi tanpa 
mengomentari sedikitpun jalannya presentasi.  
 
07.52 WIB 
  Guru memberi kesempatan bagi yang ingin bertanya dan memberi 
komentar. “Very good for group two. Now time for asking and giving comment”. 
Nampaknya siswa sudah mulai tidak aktif untuk mengomentari “Please your 
question and comment, please be active” ungkap guru. Kemudian guru menujuk 
salah seorang siswa untuk mengomentari presentasi group kedua. “Ok if there is 
no questions, tolong Dita, apa pendapatmu tentang penampilan group kedua. 
Siswa itu pun menjawab “Saya rasa kurang adanya kerjasama dalam tim pak” 







  Dalam presentasi yang kedua ini, siswa yang lain tampak tidak tertarik 
serta enggan dalam berkomentar dan bertanya. Guru CS yang selaku motivator, 
memotivasi siswa untuk bertanya dan memberi komentar. Hal ini sangat bagus 
untuk menstimulasi motivasi siswa. Namun usahanya tidak disambut baik oleh 
siswa, yang pada akhirnya guru CS menunjuk sendiri siswa agar berkomentar. 
Siswa seharusnya lebih aktif dalam mengikuti diskusi serta bahasa yang 
digunakan pun seharusnya dalam bahasa Inggris. 
 
08.00 WIB 
  “I think it is enough for the presentation. Thank you for your 
attention” group dua mengakhiri presentasinya dan segera membereskan 
peralatannya dan duduk kembali ke tempat duduk masing-masing. Guru Cs juga 
tidak langsung mengevaluasi presentasi yang sudah berlangsung. Guru memberi 
arahan kepada group tiga untuk cepat mempersiapkan diri agar tidak kehabisan 
waktu. “Time is limited, so please group three present your own” group tiga 
langsung maju ke depan dengan segera dan mempersipakan segalanya 
 
Komentar Peneliti 
 Guru tetap memberi reinforcemnet kepada siswa dengn mengatakan 
“Good” namun guru tidak langsung mengevalusi apa yang kurang dari presentasi 
yang sudah berlangsung. Seharusnya guru langsung memberikan evaluasi agar 







08.03 WIB  
  Setelah kurang lebih 3 menit menyiapkan materi, group tiga memulai 
presentasinya. “Good morning class. We are from group three will present about 
the incircle and the circumstance”. Sama halnya dengan kelompok sebelumnya, 
group tiga mengungkapkan materi yang akan dipresentasikan. Prsentasi 
berlangsung kira-kira 13 menit dengan menggunakan bahasa Inggris. 
 
Komentar Peneliti 
  Yang dilakukan group tiga dalam mengawali presentasi lebih baik dari 
kelompok sebelumnya karena group tiga mengucapkan “Good morning”. Hal ini 
akan membuat komunikasi awal antara penyaji materi dengan siswa lain dan juga 
untuk memusatkan perhatian siswa lain untuk fokus pada presentasi yang 
dilakukan. 
 
08. 16 WIB 
  “For group three, I think it’s enough for you. Close your presentation” 
guru memberikan instruksi kepada group tiga untuk menyelesaikan presentasinya. 
“Because time is up, it’s all from us and good morning” Group tiga mengakhiri 
presentasinya dan segera duduk kembali 
 
Komentar Peneliti 
  Guru CS langsung meminta group tiga mengakhiri presentasiya 
sebelum terjadi diskusi. Ini dikarenakan waktu yang dirasa sudah sangat mepet. 
Seharusnya guru bersama siswa dari awal sudah sangat memperhatikan waktu 








  “Based on three presentation, you are all good. Interesting 
presentation completed with animation. Tapi ada bebrapa hal yang perlu saya 
pertegas bahwa central angle…………” guru CS nampak mengevaluasi serta 
membenarkan konsep materi yang dirasa guru masih kurang dan butuh untuk 
lebih ditekankan. 
Komentar Peneliti 
  Guru CS baru mengevaluasi presentasi siswa di akhir ketiga 
presentasi. Peneliti mengira alasan guru melakukan evaluasi di akhir presentasi 
yang terakhir yaitu selain untuk mengefektifkan waktu, guru juga sekaligus 
dengan mudah menekankan semua konsep materi dari ketiga group dengan sekali 
waktu sekaligus. Guru CS juga tidak lupa memberi reinforcement untuk 
memotivassi siswa.  
 
08.20 WIB 
  Bel elektrik belum berbunyi, namun karena waktunya sudah habis, 
guru CS langsung mengakhiri kegiatan belajar mengajar dengan mengulangi 
konsep-konsep penting yang telah dipresentasikan. “Ok students, good 
presentation. Good job, I am very proud and I hope you all understand. Good bye 
and see you next meeting” Guru Cs mengakhiri kegiatan belajar dan segera 







  Dalam waktu yang singkat, guru CS tidak lupa untuk mengulang 
kembali materi yang sudah dibahas. Dalam mengakhiri kegiatan pun guru CS 






















Analisis Hasil Pengamatan 03 
Selama 80 menit kegiatan belajar mengajar Matematika oleh guru CS 
diisi dengan presentasi oleh siswa. Kegiatan belajar mengajar disampaikan dalam 
bahasa Inggris karena bahasa Inggris adalah bahasa pengantar dalam 
pembelajaran bahasa Inggris itu sendiri. Namun dalam prakteknya juga tidak 
luput dari penggunaan bahasa Indonesia. Kegiatan dibagi menajdi tiga tahapan 
yaitu opening, main activity, serta clossing. Guru CS melampaui tiga tahapan 
tersebut secara sistematis. Kegiatan belajar mengajar berlasngung secara aktif, 
dimana siswa secara berkelompok mempresentasikan hasil diskusi sedang yang 
lain memperhatikan sambil bertanya dan memberi komentar. Dalam 
mempresentasikan materi, siswa menggunakan LCD proyektorr yang ada dengan 
menggunakan media power point dalam menyampaikan materi. 
Selama presentasi berlangsung, guru memberikan banyak 
reinforcement kepada siswa dengan tujuan memotivasi siswa dalam mengikuti 
kegiatan belajar mengajar yang berupa presentasi. Selama presentasi berlangsung, 
guru tidak langsung mengevalusai presentasi yang dilakukan, namun evaluasi 
dilakukan secara menyeluruh ketika ketiga presentasi sudah selesai. 
Bahasa yang digunakan guru adalah bahasa Inggris yang masih 
dicampur dengan bahasa Indonesia. Dalam berpresentasipun siswa sudah 
menggunakna bahasa Inggris namun juga masih bercampur dengan bahasa 
Indonesia. Ketika siswa bertanya atau memberikan komentar dengan 
menggunakan bahasa Indonesia, guru sama sekali tidak menegur atau 
membenarkan bahasa yang dipakai. 
Yang perlu diklarifikasikan kepada guru adalah sebagai berikut: 
· Mengapa guru tidak menegur siswa dalam menggunakan bahasa 
Indonesia selama presentasi berlangusng.  
· Mengapa guru baru mengevaluasi presentasi siswa setelah semua 




CATATAN LAPANGAN HASIL PENGAMATAN 
 
 
Catatan Lapangan Nomor : 04 
Waktu Pengamatan  : Kamis, 5 Maret 2009 
      Pukul 10.35-12.10 
Tempat Pengamatan  : Kelas VIII B RSBI 
      SMP Negeri I Sukoharjo 
Objek Pengamatan : Kegiatan Belajar Mengajar Biologi oleh guru KT 
Pengamat   : Rina Harsuciningsih 
Catatan Lapangan Dibuat : Kamis, 5 Maret 2009 





Ruang kelas VIII B, tempat dilaksanakannya pengamatan, terletak di 
lantai satu gedung SMP Negeri I Sukoharjo. Kelas VIII B berada di bagian depan 
dari bangunan sekolah tersebut. Kelas ini menghadap ke selatan dengan satu pintu 
di sebelah timur. Suasana kelas terasa terang karena kedua sisi kelas berjendela. 
Jendela bagian selatan agak tinggi jika dibandingkan jendela yang bagian utara.  
Kursi dan meja diatur meghadap tiga arah yaitu menghadap timur, 




terdapat dua deret. Masing-masing deret terdiri dari empat meja dan empat kursi, 
sehingga setiap siswa memiliki mejanya sendiri, jadi setiap arah terdapat delapan 
meja karena dalam satu kelas terdapat 24 siswa. Kursi dan meja diatur sedemikian 
rupa untuk memudahkan pembelajaran sehari-hari. 
Di bagian depan ruang kelas terdapat satu whiteboard besar. 
Disampingnya ada Mathematics board yang agak kecil. Di depan papan tulis 
terdapat meja dan kursi guru yang tepat berada di tengah. Di bagian utara di 
sebelah meja guru terdapat satu unit komputer yang menghadap ke selatan. Di 
dalam kelas terdapat satu unit air conditioner di dinding bagian tengah atas 
sebelah selatan. Jumlah siswa keseluruhan adalah 24 orang, terdiri dari 9 orang 
putra dan 15 orang putri. Hari ini semua siswa masuk mengenakan seragam putih 
biru. 
Kerana pembelajaran sehari-hari sudah menggunakan ICT, maka di 
dalam kelas telah disediakan seperangkat LCD proyektor guna menunjang 
penggunaan komputer atau laptop dalam mengajar. LCD tersebut berada di atas 
bagian depan yang menghadap ke papan tulis. Perangkat tersebut sudah diatur 













Pada saat melakukan pengamatan, peneliti duduk di bagian belakang. 






























































































  (1) Bel elektrik berbunyi, tanda pergantian jam pelajaran. Saya yang 
sebelumnya di kantor melakukan wawancara dengan guru CS bersiap untuk 
menuju kelas VIII B RSBI. Sambil menunggu guru KT saya membereskan kertas-
kertas saya. Kemudian saya melihat guru KT yang kemudian mengajak saya 
menuju kelas VIII B.  
 
Komentar Peneliti 
  Jam pelajaran berganti tepat pada waktunya, namun guru KT tidak 
segera menuju kelas karena harus mempersiapkan materinya. Ini terjadi karena 
sebelumnya guru KT mengajar kelas lain. Menurut peneliti, seharusnya guru KT 
mempersiapkannya lebih dulu agar waktu tidak terbuang sia-sia 
 
10.40 WIB 
  (2) Jam 10.40 kami baru memasuki kelas. Guru KT tidak 
memperkenalkan saya kepada murid. Guru langsung mempersilakan saya duduk 
di kursi belakang yang biasa saya gunakan. “Good afternoon students. Now we 
will discuss about kinds of movement in plants and factors influencing them. 
Please open your book page 161.” Guru KT membuka kegiatan belajar mengajar 
dengan menggunakan bahasa Inggris. 
 
Komentar Peneliti 
  Peneliti tidak tahu alasan guru tidak memperkenalkan saya kepada 
siswa, atau paling tidak menginformaskan kepada siswa bahwa saya berada disitu 
untuk mengamati jalannya kegiatan belajar mengajar. Guru membuka kegiatan 








  (3) Guru KT membuka laptopnya dan menyambungkannya ke LCD 
proyektor untuk menampilkan slide. Guru cukup lama menyambungkannya yaitu 
kira-kira 8 menit sampai slide yang diinginkan muncul di proyektor.  
 
Komentar Peneliti 
  Menurut peneliti, waktu yang digunakan guru untuk menyambung 
laptopnya dengan LCD proyektor terlalu lama. Karena sudah terbiasa memakai 
LCD seharusnya guru bisa lebih cepat menyambungkannya dan waktu tidak 
terbuang sia-sia agar trcipta pembelajaran yang efektif. 
 
10.50 WIB 
  (4) “Ok students, can you read text on the slide?” tanya guu KT 
memastikan. “Yes mom” jawab siswa serempak. Kemudian guru KT memulai 
penjelasannya mengenai bahasan materi. “Movement in plants is .............” Dalam 
slide tertulis autonomous and endonomous movement beserta contoh gambar 
pohon pisang. Guru KT menjelaskan tentang dua gerakan tanaman itu yang 
disertai gambar yang menunjukkan gerakan itu. 
 
Komentar Peneliti 
  Dalam kegiatan belajar mengajar kali ini, guru KT mengacu pada 




untuk lebih memperjelas penjelasan yang diberikan serta bisa menarik perhatian 
siswa. Ini baik dilakukan agar siswa memperoleh kepahaman lebih mengenai 
ulasan yang diberikan guru. Sejauh ini guru dan siswa masih menggunakan 
bahasa Inggris dan bahasa ynag digunakan di slide juga bahasa Inggris. 
 
11.00 WIB 
  (5) Setelah menjelsakan tentang “autonomous and endonomous 
movement” guru KT kemudian membuka slide baru dimana di slide itu tertulis: 
 
  
External Factors caused:   
· nastic movement  etinomous movement 
       thermonastic movement 
· nictinastic movement 
 
 
  Guru KT menjelaskan satu per satu apa yag dimaksud dari keempat 
gerakan tersebut. “Nastic movement is caused by the pressure. Jadi gerakan ini 
disebabkan oleh tekanan.................................” guru menjelaskan kedua jenis 
gerakan ini dengan menggunakan bahasa Inggris sekaligus bahasa Indonesia. 
Penjelasan guru KT mengenai materi ini berlasngsung kira-kira 15 menit hingga 
akhirnya bel elektrik berbunyi menandakan waktu istirahat. Guru KT segera 
mengakhiri penjelasannya dan sebelum meninggalkan kelas guru KT meminta 






  Dalam menjelaskan materi, guru KT tidak hanya menggunakan 
bahasa Inggris namun juga menggunakan bahasa Indonesia, bahkan porsi bahasa 
Indonesia lebih banyak jika dibandingkan dengan bahasa Inggris. Dalam 
menjelaskan, guru tetap menggunakan media power point.  
 
11.30 WIB 
  (6) Bel elektrik berbunyi, tanda waktu istirahat sudah selesai. Saya 
yang tetap berada di dalam kelas menunggu siswa masuk ke dalam kelas serta 
menunggu kedatangan guru KT. Saya menunggu kira-kira 7 menit sampai 
akhirnya guru KT masuk ke dalam kelas.  
 
Komentar Peneliti 
  Siswa tidak segera masuk kelas begitu bel berbunyi, mereka masih 
ada yang terlihat duduk-duduk di emperan kelas sambil menunggu guru KT. Guru 




  (7) “Sudah tahu contoh-contoh gerakannya” guru KT bertanya 
mengawali pelajaran. Ada yang menjawab sudah ada juga yang belum. Kemudian 
guru KT kembali membuka slide baru. Setiap slide terdapat satu gambar tanaman 
sebagai contoh gerakan tadi. “Look at this, ini contoh gerakan nastic. Ketika ada 
tekanan ………………..” guru KT menjelaskan proses terjadinya gerakan nastic 






  Dalam mengawali lagi kegiatan belajar mengajar, guru KT tidak 
meyapa siswa. Guru langsung menanyakan tugas yang baru saja diberikan kepada 
siswa. Lagi-lagi guru KT menggunakan bahasa Indonesia dalam memberikan 
penjelasan. Gambar yang digunakan guru sangat bagus untuk menunjang 
kepahaman siswa tentang materi yang diajarkan.  
 
11.42 WIB 
  (8) “Ya OK, now please Woro, beri contoh tanaman yang 
menandakan gerakan etinomous” pinta guru pada salah satu siswa. Karena di 
buku Ditjend sudah ada contoh dari gerakan ini, siswa pun bisa menjawabnya. 
“flower 4-O’clock mom” kemudian guru Kt melanjutkan penjelasannya tentang 
etinomous movement “Right Woro. Etinomous movement belong to nastic 
movement ……………………….” Guru menjelaskan tentang gerakan etinomous 
 
Komentar Peneliti 
  Guru tidak meminta siswa untuk memberikan contoh lain selain yang 
ada di buku Ditjend. Seharusnya guru meminta siswa memikirkan tanaman yang 
lain untuk merangsang otak siswa untk lebih aktif dalam berfikir dan memahami 
gerakan tersebut secara jelas. Bahasa yang digunakan guru masih degan bahasa 
Inggris dan bahasa Indonesia. 
 
11.50 WIB 
  Setelah menerangkan tentang etinomous movement, guru kemudian 
membuka slide baru yang berisi tentang thermonastic. Guru sekali lagi meminta 




ini. “Anyone can give the example of thermonastic? Try to answer it Ima” Siswa 
yang ditunjuk pun menyebutkan tanamannya. Guru kemudian melanjutkan 
penjelasan tentang thermonastic yang dilanjutkan dengan penjelasan tentang 
nictinastic movement. Dalam penjelasannya guru menggunakan bahasa Indonesia 
yang masih dicampur dengan bahasa Indonesia. Dalam menjelsakan setiap 
gerakan, guru selalu menampilkan gambar tanaman beserta penjelasan di slide. 
 
Komentar Peneliti 
  Porsi penggunaan bahasa Indonesia masih lebih banyk dibandingkan 
dengan penggunaan bahasa Inggris. Guru seharusnya lebih meningkatkan 
penggunaan bahasa Inggrisya dikarenakan ini adalah RSBI dan peengajaran 
Science harus dengan menggunakan bahasa Inggris.  
 
12.05 WIB 
  Guru mencukupi penjelasannya tentang kinds of movement in plants 
and factors influencing them. Guru memberi kesempatan siswa untuk bertanya. 
“Any question from you? All of you understand with the materials?” tanya guru. 
Namun tidak ada yang bertanya dan ini menandakan bahwa siswa sudah paham 
dengan penjelasan dari guru. Guru menanti pertanyaan dari siswa sambil 
membereskan laptop dan buku-buku yang dibawanya. 
Komentar Peneliti 
  Guru kurang begitu memotivasi siswa untuk bertanya. Guru 
menunggu pertanyaan sambil sibuk membereskan peralatannya. Seharusya guru 
harus benar-benar yakin bahwa tidak ada pertanyaan dari siswa dan memastikan 






  Bel elektrik brbunyi, tanda pergantian jam. Guru KT mengakiri 
kegiatan belajar megajar “Ok, because no question, I hope you understand and see 
you neext meting” 
  
Komentar Peneliti 
  Dalam mengakhiri kegiatan belajar mengajar, guru terkesan terburu-
buru dan tidak memberikan review terhadap materi yang baru saja dibahas. 

















Analisis Hasil Pengamatan 04 
 
Selama 80 menit kegiatan belajar mengajar Biologi oleh guru KT 
yang diselingi istirahat selama 15 menit, diisi dengan presentasi oleh guru. 
Kegiatan belajar mengajar disampaikan dalam bahasa Inggris dan bahasa 
Indonesia dimana porsi bahasa Indonesia lebih besar dari pada peggunaan bahasa 
Inggris. Kegiatan dibagi menajdi tiga tahapan yaitu opening, main activity, serta 
clossing. Guru KT melampaui tiga tahapan tersebut secara sistematis. Dalam 
mempresentasikan materi, guru menggunakan LCD proyektorr yang ada dengan 
menggunakan media power point dalam menyampaikan materi disertai gambar. 
Selama presentasi berlangsung, guru kurang memberikan 
reinforcement kepada siswa sehingga motivasi siswa kurang dalam mengikuti 
kegiatan belajar mengajar yang berupa presentasi. 
Bahasa yang digunakan guru adalah bahasa Inggris yang masih 
dicampur dengan bahasa Indonesia. Dalam menjawab pertanyaan, siswa sudah 
menggunakan bahasa Inggris namun juga masih bercampur dengan bahasa 
Indonesia. Guru sepertinya tidak begitu memperhatikan bahasa yang ia ataupun 
siswa gunakan selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. 
Yang perlu diklarifikasikan kepada guru adalah sebagai berikut: 
· Mengapa guru tidak memperhatikan bahsa pengantar yang ia dan siswa 
gunakan yang seharusnya menggunakan bahasa Inggris?  
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